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ECHINOSTOMATIDAE Poche, 1926 
Family diagnosis. - More or less elongated distomes with head collar 
which is usually provided with a single or double crown of spines. Collar 
spines lacking in Pseudechinostomum. Cuticle usually beset with spines 
or scales. Oral sucker, pharynx and esophagus present. Ceca reaching 
to posterior extremity, exceptionally opening into excretory vesicle. 
Acetabulum well developed, in anterior third of body. Testes tandem, 
sometimes diagonal, in hindbody. Cirrus pouch present, exceptionally 
absent (Pelmatostom1,m). Genital pore median, pre-acetabular. Ovary 
median or submedian, pretesticular. Receptaculum seminis absent. 
Laurer's canal present. Vitellaria follicular, lateral, usually in hindbody, 
sometimes extending into forebody. Uterus winding in intercecal field 
between ovary or anterior testis and genital pore. Eggs large, containing 
unsegmented ovum, sometimes embryonated when laid. Excretory 
vesicle Y-shaped, with numerous side branches. Parasitic in intestine, 
occasionally in bile ducts or ureter, of reptiles, birds and mammals. 
Type genus: Echinostoma Rud., 1809. 
Key to subfamilies of Echinostomatidae from birds 
I. Body divided into two distinct regions; uterus confined to 
area posterior to genital pore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Body divided into three regions; uterus intruding into 
broad median area anterior to genital pore; vitellaria 
mainly in midregion; cloaca present ........... Balfouriinae 
Body undivided . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2. Anterior region foliate, with a spined auricular lobe at each 
lateral corner of its truncate anterior end; head collar 
absent; acetabulum at junction of two body regions; 
vitellaria confined to lateral fields of posterior region. 
Cloaca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sodalinae 
Anterior region bulbous, with armed head collar; aceta-
bulum in posterior region; vitellaria occupying whole of 
anterior region and most of posterior region; cloaca 
present . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaunocephalinae 
3. Body lanceolate, markedly attenuated toward both extre-
mities; oral sucker completely reduced, ceca undulating; 
vitellaria extending in lateral fields of hindbody and 
occupying all available space of fore body; parasitic in bile 
ducts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pegosominae 
Body long, slender, cylindrical_;_head collar reduced; uterus 
long: parasitic in ureter ........................ Ignaviinae 
Rod>· JTI()rc or less elongated and attenuated posterior to 
acdab11!11111: eggs may be embryonatcd when laid . . . . . . 4 
Dody usuctlly not elongated and not attenuated posterior 
to ao·tah11lum; eggs not embryonated . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
4. Hca1 I c'ollar biscuit-shaped, with double crown of spines; 
cirrus pouch apparently absent ........... Pelmatostominae 
Ikacl collar reniform, with single crown of spines; cirrus 
pouch pres<'nt .............................. Himasthlinae 
5. C1,ll.tr spines interrupted dorsally, usually in single row 
......................................... Echinochasminae 
Collar spines not interrupted dorsally, usually in double 
row . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echinostomatinae 
-
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ECHI1'0STUMATIDAE Poche, HJ:W "'~? 
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Family diagnosis. - See p. 623. 
Pulchrosomoides elegans Freitas et Lent, HJ37 (Pl. n~, Fig. 637), seems 
to be an Echinostoma species whose collar spinc·s have been Jo~t owing 
to the worm being ingested with its proper host by Iguana tuberculata. 
Key to subfamilies of Echinostomatidae from reptiles 
I. Head collar reduced to convex median part and two 
lateral lobes, without crown of spines; uterus long, with 
numerous eggs; acetabulum produced backward into 
central canal opening to exterior at excretory pore 
............................................ Cotylotretinae 
Head collar well developed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Collar spines usually in double row, not interrupted dorsally 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echinostomatinae 
Collar spines in single row, interrupted dorsally . Echinochasminae 
Key to subfamilies of Echinostomatidae from mammals 
1. Body greatly elongated and attenuated for some distance 
posterior to acetabulum ... . .................. Himasthlinae 
Body not elongated and attenuated in postacetabular region; 2 
2. Collar spines interrupted dorsally, usually in single 
row • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echinochasminae 
Collar spines not interrupted dorsally, usually in double 
row . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echinostomatinae 
- --
Echinostomatinae Faust, 1929 
for Echinostominae Looss, 1899 
SuhL1mily dii1g11osis. - Echinostomati<lae: Body more or less elongate, 
sonwtimc:,; slrnder, without special regional expansion. Head collar 
well or puurly ,I<-wlopcd, occasic111all>· rudimentary; collar spines in 
double (rarely single) row, not i,tt('rrupted dorsally, exceptionally 
lacking. Oral suckl'r usuallv small. Esophagus variable in length. Ceca 
long, not undul.1ting .. \cetabulum in anterior half of body, usually near 
anterior extr('mity. Testes tandem, in posterior half or middle region of 
body. Cirrus pouch usually not extending posterior to acetabulum. 
Ovary median or submedian, prcfrsticular. Uterus long or short; eggs 
exceptionally filamcnt<'<l. Vitellaria extending in lateral fields of hind-
body, sometimes i11truding into forebody. Excretory vesicle Y-shaped, 
usually bifurcating behind posterior testis. Parasitic in intestine of 
reptiles, birds and mammals. 
Key to genera of Echinostomatinae from birds 
I. \'itellaria confined to posttesticular region; cirrus pouch 
\·cry long, extending posterior to acctabulum .... Cloeophora 
\'itellaria extending to level of anterior encl of fore testis 
a) Acetabulum dose to anterior extremity . , Psrudcchinochasmus 
b) .-\cetabulum pre-equatorial ........... Neoacanthoparyphium 
Vitellaria exten<ling anterior to ovary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Yitellaria reaching forward beyond acctabulum; aceta-
bulum equatorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petasiger 
2. Uterus more or less long, with numerous eggs . . . . . . . . . . . 3 
Uterus rather short, with not numerous eggs . . . . . . . . . . . . 4 
Head collar well developed, with double crown of spines 
a) Lateral margins of hindbody not serrated . . . . Echinostoma 
b) Lateral margins of hindbody serrate, with a strong 
spine on each projection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prionosoma 
Head collar prominent, with shallow dorsal incision and 
single crown of spines; dorsal spines very small; aceta-
bulum produced backward, very close to anterior extrem-
ity ........................................ Nephrostomum 
Head collar with poorly developed ventral lobes; dorsal 
spines larger than ventral corner spines; acetabulum 
very large, very close to anterior extremity .. Skrjabinophora 
Head collar very poorly developed, with double crown 
of spines; acetabulum large, very close to anterior 
extremity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypoderaeum 
Head collar very poorly developed, without crown of 
spines; cirrus pouch reaching back of acetabulum 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pseu,dechinostomum 
4. Acetabulum nearer to midbody than to anterior extremity. 5 
Acetabulum nearer to anterior extremity than to miJbo<ly . . 6 
5. Head collar well developed, with double crown of spines 
............................. ·. . . . . . . . . . . A canthoparyphium 
Head collar weakly developed; collar spines very small, 
arranged in three (corner, lateral and dorsal) groups 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protechinostoma 
6. Acetabulum produced backward; testes deeply lobed 
a) Head collar falciform, broader than body; collar spines 
in single row . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drepanocephalus 
b) Head collar reniform, narrower than body; collar 
spines in double row ............... '. ..... Paryphostomum 
Acetabulum not produced backward; testes not lobate . . . . 7 
7. Body enlarged posteriorly and broadly rounded off; 
vitelline follicles large .................... Parechinos/omum 
Body attenuated posteriorly; vitelline follicles small 
a) Testes regularly oval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
b) Testes elongate and more orless spirally twisted .. E uparyphium 
8. Testes tandem, genital pore immediately preacetabular 
.......................................... Echinoparyphium 
Testes juxtaposed, genital pore prebifurcal . . . . . Parallelotestis 
• 1. ':... • • ·' .; , .' • • 
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Key to genera of Echinostomatinae from mammals 
1. Body enlarged toward posterior extremity; cirrus pouch 
long, reaching back of acetabulum; tesks large, dt>eply 
lobed, occupying greater part of postovarian intercecal 
field . · ................................... A rtv/echinostomum 
Body not enlarged posteriorly; cirrus pouch not so long; 
testes otherwise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Uterus long, with numerous windings .......... , . . . . . . . . 3 
Uterus short, with few ":indings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
3. Vitellaria in lateral fields of himlbody, consisting of small 
follicles; testes in posterior half of body . . . . . . . Echinostoma 
Vitellaria in lateral fields of hindbody, consisting of a small 
number of unusually large follicles; testes posterior, 
body plump . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.llopetasiger 
Vitellaria occupying whole inter- and posttesticular regions 
except for marginal areas; testes in anterior half of body; 
body very long and slender . . . . . . . . . . . . . . Baschkirovitrema 
,. \ Body slender, subcylindrical; testes longitudinally elonga-
ted and more or less spirally curved . . . . . . . . . E uparyphium 
Body slender, subcylindrical; testes regularly oval Echinoparyphium 
Body lanceolate; testes irregular in shape, with more or 
less conspicuous, lateral indentations .......... I sthmiophora 
- -
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Family ECHINOSTOMA TIDAE Looss, 1902 
Family diagnosis.-Body more or less elongate, small or very 
large, usually much flattened anteriorly, less so, or even cylindrical, 
posteriorly. Oral sucker small and weak, surrounded dorsally and 
laterally, but not ventrally, by a collarlike fold, bearing one or two 
rows of spines, which are continued laterally to ventral corners, 
the corner spines usually large or specialized; acetabulum large and 
powerful, usually preequatorial and near oral sucker. Cuticle usu-
ally spinose, especially anteriorly. Excretory vesicle Y shaped, with 
lateral twiglike branches. Pharynx and epithelial " pseudoesoph-
agus " present; intestinal ceca extend to posterior end of body. 
Genital aperture preacetabular; genital sinus present or absent; 
cirrus pouch. usually present. Testes postequatorial, usually tandem 
in position. Ovary pretesticular; usually to right of median line; 
Laurer's canal present. Vitellaria lateral, rarely extending anterior 
to acetabulum. Uterus in transverse coils, rarely extending beyond 
intercecal field. Parasites of intestines or bile ducts of vertebrates, 
especially birds. 
Type genus.-Echinostoma Rudolphi, 1809. 
• • • '"' # .. ~ • • • .- , - ,, - • : 
gen. sp. Odening,1963 
erus ruber L. --~ ........ -------
dening 1963) 
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Subfamily Echinostominae 
Cirwus sac ordinarily reaching to the center of the 
ventral sucker and never extendin~ posterior to it. Cirrus long, 
usually uns:pined, when contracted it lies in coils. Seminal 
vesicle tube-like, coiled, undivided. Ventral juncture border present. 
Crown of spines of 1 or 2 rows, without dorsal interrpution, wenn 
nicht the collar itself shows a dorsal notch. 
ECHINOSTOMUM Rud. s.str. (from Odhner) 
Pars prostatica present. Crown of spines of 2 rows . 
Skin spines li~ited to the ventral surf~ce. 
Type species: Pich. echinatu~ Rud. 
Other species: Ech. sarcinum Dietz 
E IJ.;UNOP A.BYPH IUM Di et z 
Pars prostatica lacking. Crown of spines of 2 rows. Skin 
spines covereing the entire ventral surface Rnd extending a little 
over onto the dorsal surf~ce. 
Species: Ech. elegans Looss 
Ech. volvulus Odhner 
Bch.aconiatum Dietz 
Rch.R~natum Dietz 
F,ch. recurva tum v. TJinst. 
PATA~IFF.R Dietz 
Pars :prostatica. present. Cr-mrn well developed with 
a Hl#tli deep dorsal median notch • Crovm of spines in a single 
unbroken row. Skin spines lacking. 
Species: P.bilobus {~ud.) 
E,:-consimilis Die.tz 
Mttl\clhei~,H. l'l l/ '3 . ~<Z.itraae.. 'Z.&Ar ~.,StfN\a1,'t U)IJ BtolDf/"«r. du-/ilw,"/ie. EcAiWJs/lJ1>t4'1t"Juz. ArcJ,. Alatu. '"8• t-Lt"fe.,,. wt. l'A,, 
_ _ e-'1s. 
H. M1•ndhdm 
D. Die Familie Echinostomatidae. 
I. .\llgemtintM. 
Eirw ,t,., l,!riillt ,~11 l>i:,.t"1n,·nfa111ilit11 . l,ildPn di,· Ed1inm,tornatidcn 
, 111.- l'i11li,•i1 IH·IH• f:n q ,p1 •. :--t , h ~i111l 1•s langg<'i-trf<•kte Formen mit 
, 11 ""• faq 11111:11 r ,,, s,•11t lll' li \ 11r d, ·r Kiirpnmitt<- Ii, g1•ml c•m Bauc·h-
•:rn'.!wq,f, d, ,r ,,,. .] ~ri",U , 1 i., t a b d,·r .\lu11d sa11 g11upf. (h·111cin ,-;am ii;t 
dJ, ,n F1111111 •1, ,·i11 l,11pfk1:ig1·11 . d,•r in g .. ~l·tz111iillig, ·r W,•isc hcstad,clt 
P· ', f rw Zalt! d,·r i111 ii l,ri~" '' Yi1•lg1•.~taltig, ·n Krag,·llstac·hdn kann zwi-
,. .,,, 11 , 1111 1 ' ,•> i-, liw:i 11i· .i. )J, i, t trii1-,rt .J ,•r \'ordnkorpc:r 1·ine nacb 
lq r,ll-11 .1,11 •!'11\\itl'!t 1 r w.-rd ,-w!,, H1 •:-t ad1Phtt1J.!. 
Jl,,. J1.,1111trak1 \\1•i.-.t d .. 11 iil1)il"l .,•11 Hau auf. Die Darmgahelung 
l1t •!fl ~-t<'t.- \ur d,•111 Jia111·}1~:111 gna1:f. di,: l>ari 11~, l1 cnkel vnlaufen paralJel 
d,•n Ki,1p,.rri1rtd,•rn l,is in ,'as Jli11t1•r.'. nde. 
1 Jj,. J l11d1•11 :-ind s,•1,r groil , ~t, ts m,dian l1intercinand1:r gelcgen, 
7\\ 1-1·fi.,t1 ( ) \'a r urn I H ir1tf'Tf'JHIC'. !\ad1:-.td1ende Tabelle unterrichtet 
,ilwr das Y11:-k,, rn111 1> 11 dn ,-inwhu:n Formen innerhal~ der Familie. 
'::in1rn11dig (:,,Jnppt I Gek<>rht 
IA1 11gi:•-!i tr• ·•·k1 Jlim" ~thv, Erhi,.•<~t<m1a Ei pary]>kium 
/;',J, i ,.,,,,t1.11n11 tm~/r,tm111r11 i~rm, 
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IJu, r w,-,- tr,•, ikt I Erlti """"ltA11ttr111,1 ;,,.liuigtr lubr.llua I 
Groil,: )fonnigfaltigkeit weia;t der minnliche Endapparat auf. Er 
bildf't tm11mrnf!n mit tin Au.ibildung des Kopfkragena die Grundlage 
fur die Sy ... t~matik dt-r Gruppe. Die Samenblaae iflt bei der Subfamilie 
Hi,,111stlilit11u•, 3-4rual so Jang wie der &nch!augnapfdurchmeuer; bei 
nllt-11 awlt~r1-:n Formen hoclu,tena ebenBO Jang. Ftlr zahlreiche Art.en 
iHt ei 11e cpwre Ein11ehnbrung ~er S.menblue ch£rakteriatiach. llaufig 
trilgt der Cirrui~, wweit eir) aolcher Yorhandeh iat, eine Benachehmg. 
I>it'. 8tacheln ~lh~t haben bf!i der Oattung B"""""1a eine cbarakteri-
"t iF,4,;h Hot1endomform; bei den iibrigen A.rten lind llie einfaoh geet,alt.et 
uwl rnanchmal nur in der .Form einel ~hr feinen 8t.achen..tsee vor-
liarideu. Leid,.r iat f!ir viele .Form,,n die Frage der Oinubelt.ac,hehmg, 
dit• oft 11ur seh1· tchwer naehweiebar iet, nooh oioht entlchieden. Fut 
a 11,:;1u,,}1msloe be1tt"!hen Btftnge · GeletsmlliglrtUt.en in den B.riehonR"n 
I 
Beitrlge zur 8y.tema.tlk und Bioh1gi,· d<·r Famili,i F.1•bin1,stmna1id,i<', 
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J:14 H.Mffldbefm 
l\\;s,chen Kraw~1,heMtachelung und minnlichem Kndapparat. Die11e 
ko1111111~n nm k)anrt.en in ,·orfftehf'li•lem Schema rum Au&druck (S. 1R3). 
l>iP lx•i•lc11 grnannten Orga1111~teme sin<l die einzigen, welche kon1tante 
)ferkr111tlc trnfw,•isi!n u11<l ,;jp Rind daher von ODHNER mit Recht als 
Gru11,ll:a1.w fiir r,1•in System gPwiih]t worilen. Auf diesen Punkt \\ml 
im t-ysternutisd1e11 Teil 111i<'h 11iiher «•inzugd1en Rein. 
l>:,s 111eist. rnndli(•he 0Yar li<'gt, irmner vor den Hoden, nor se]ten 
t,('itliclt dt·r ~fittc u11d i1111m·r niiher den Hoden a]s dem Bauchsaugnapf. 
F.iu (1d1 t,~r,; HHCJ•ta l' u lu 111 ::H~ min is fohlt. Fur einige Arten is+ der Nach-
wei i; erhrod1t, daL! d,,r std.i; vorhnndene LAURER..,l'he Gang als so]chc!! 
fuukti011i,!.rt. t.'h-rusHi.11g1! 111111 dtnient:-;prP('ht•nd Eizab] S('hr schwan-
ke11d. Vi<' l>ott('Ntocke ht•ginne11 hinter dem BaudH,augnnpf und ver-
Jauft>n in d(m IGirperrarnlern hii. in das Hinterende, wobt•i sie hint.er 
,len llf.Mleu Yersd11111•lzen ()(J..r , ;,wn llittelstreifen frPilaFsen. N~ bei 
einigt:H Art~n <ler Gattung Echinochastntts und bei den Subfamilien 
:1taurioc!j1lu1li,w.c und Pr(JOll()flltnae reichen sie iiber den Bauchsaug-
1,apf nad, Yom hin11W1. Sie sind verisklt, aber in'mer follilrulir 
gdmut, 11ur hei der Gattung V!•l1mffi0f>horus erscheinen sie im m.ikro-
skopiachen Bild strukturl08. 
Die F..ier ,Bind langsoval, gedeckelt, relativ gro.B 1md bei manchen 
Fonnen ewbryoniert. 
Emetiomsywtem nor wenig bekannt und von untergeordneter 
eyat.ematucher Bedeu~ur.g. Bei der Gattung {J/,a~u, stehen 
die J>annad1enkel mit dew Exkretiomsyetem in Verbindung. 
D. Eipne Befude. 
N .. .........._,.....,..,..8oulao18N. 
FA Jiegt mirdas ~auder aoologiechen &mmlunginMiinchen vor. 
Korperf orm. Jlitt.elgroll von bnnzeichnender Gestalt. Bauch-
aaagnapf dem V orderende aehr at.ark genihert. Die Mittelpunkte beider 
B&ucluiaugnipfe aind nar am 1/• der geaamt.en it. '1rperlinge vonein-
uder t:utfemt. Der aehr p'Ole und iulem 10uake~ Baach-
aapap( hat eine leiclat lmniache Beeherform. Br liegt noah im ..... 
•~ Halneil clea Pal'IIIUeD. Der Karper ftll'.._, lieh --
lllitt.ehr ltiawdieNmlelaratark, ....... pt;O. ... in .. 
de, U1ielw und ni1n.- dama wilder ...... 1a Blldl alt. Dia..._ 
dee llinterk&pen i1$ ia eina • -.. .... ph\tztn, kWwa s.t 
•....-,.n. Die llub..._. ia Nllr bMis ••I Ht 1111d iln·'-1-
prlpuatfalleaclwnh ...... dq bD:tdtlMlf..._Wrle~ 
dge lich unmitteO.u1uler .. • ,wp r nt1a X.,. 1a I b · . 
Beitrlgt' zur Syl!t,·matik und Bioh,gie dl'r Familie E<-hinotomatidae. lfffi 
K opf1·ragen. Derselhe i11t groJ3, eig, .nnrt.ig fla<'h 111111 v1111 lct'nfl-
zeichnender Ge11talt. Der tiefe, dori;alc EintM·hnitt., wi,: «•r h,1 i der Gatttmg 
Pal'1gt/er \l'orkommt, ist hit r nur Phn1 <lurch ( ;1,u: fast 1111merk1i,·hr, 
Einhn<'htung •• ngedeutet. Die Ziihl der Krage11:-.t;1dwh1 Ii. triis~t 49. 
Der mNliane Staehd auf der Donmlsrite i1-.t am klcin1-,t1•11. ] li1· Hta<'heln 
nehmen Yan hier aus naC'h hei(lf'n 8(•iten an Oriille zu. I II d('n E,·k-
lnpp:•n i.itztn j,~ i> R(·kstad1..l11 von 1111g1•fiilir gl,·i..Jlf'r C :riifl,: wit• ,:," 
griiJlten Randstachl'ln. Die vcntrale Yl'rl>ind1mgskant1• i:..t s"11r kraftig 
rntwickelt und verliiuft rnr.ft hog,·nformig. A 11ffolli~ l-itark i:-.t di" 
Brn1u1<kelung clt>i-, KopfkrngPns. Ei'! ziPhen 11iimlid1 ·,·on dn An:-;atz-
stelle eines jeden Rta,·!:wh, sehr kraftige :\Iu:-.hlhiilldPI al,. die, dem 
Kragenrand fo]gend, nach hint<>n zic·h,•n. ~if' <'rHlig,•11 tril;i in dt•ll 
Eeklappen , teil1< in der vcntralen Yrrhi11dungskantP. 
Darrntraktui.. Der llundsaugnapf ,~t srhr kkin, sowohlim YcrLaltnis 
zum Bauch113ugnapf (1 :5-1: 7) ,\;e aucb zum KopfkragPn. Ein Pracpha-
ryr,x feblt ganz. Der Pharynx ist klein, oval und wenig muskuliis; der kurzc 
Oesophagusgabelt 11ich unmittelbar vor.dem Bau<'hsaugnapf. Die von den 
Dotterstockeri vollkommen verdcckten Darmschenkel ziehl'n his in dafl 
Hinterende. Die Anw~senheit eines epithelialen Psemlo-Oe!iophagm; 
konnte UlJHNEB auch fiir diese Art an Schnitten feststellen. 
}l:innlicher Apparat. Beidc Hoden in der hinteren Korper-
hilft~ dicht hinter der Mitt<'. Im Verglcich zur Ki:irpergrolle sehr klein, 
nie lang gestreckt, sondem unrege1mallig rundlicb, gelaprt und stets 
eingekubt. Sic beriihren sich fast. Der Cim1sbeutel ist bei dem mir 
vorliegenden l\laterial nur schlecht zu P,rkennen; sein Hinterentlt> rpirht 
nicht iiber die Mitte des Bauchsaugnapfes nach hinten hinaui;. 
Weiblicher Apparat. Das Ovar liegt in einigem Ahstand vor 
den Boden und ist ebenso gro.B wie diese, aber stark quergestreckt. 
Unmittelbar hint.er ihm befindet sich die MEJILIS'scbe Driise, die etwa..~ 
gro8er iet &ls.du Ovar. Die Dottcrstocke bilden zwei breite seitJich, .. 
Streifen, welche die Dar0l8Chenkel nacb innen zu nicht oder nur wenig 
iibenchreiten und Bich hinter den Hoden nicht verbreitern. Sie be-
lltehen &118 Dhlreiohen dieht gepackten Follikcln, die in einer dorsalen 
aad in einer 'ftDtt'alen Schicht angeordnet sind. ])nm: ~ibt <ins Vor-
hendeneein e.inea ldeinen Dotterre!!ervoirs an, das aber ODll?-E.R nicht 
erwihnt und aoch bei dem mir vorliegtl:1den Material nicht zu erkennen 
~-.. Der Uteiu erftllJt den Korper in seinem breiteirt:-en Ab8Chnitt 
--~-- Otv, Bauchaaugnapf u.nd Dotterntocken vollkommen. Er 
•• au .._ queren Windungen und at&erst zsl1lreidum 1 ~ehr 
kJeina ad dtbmtchalipn Eiem. 
~ane Dnla 
Llnge Bmte Llnp 
,h:Otpt!r • . . ,• 9,6 3,26 8-12 
. . ll;·lt li!lU![llllf'f l,[1t J,36 1,26-1,66 
M1111•lMu~1111pf I 11,:.W 0,16 0,88--0,43 
... ........ 
1,H-1,61 
,. Pt,,,ryrtx . . . , 0,24 0, 16 0,29--0,81 0,19- 0,28 
01•<sophttllllll • 1 0,2,& 0,17--0,186 
\ 1>1,l, n r Hude1, 
1 
0,64 0,64 0,62--0,89'11 
lftut<nr Ho!l, ·11 j 0,64 0,48 0,62--0,69'11 
,.... . , 0,24 0,64 0,26--0,36 0,66--0,73 
Ein . . . . . . i 11,11!.to-u,10 f,,00--0,62 0,100--0,11)8 0,061--0,068 
K ragM• . . . . '. 0,88 1,36 - 1,~1,61 
Kld11ist, Hand.ta.·heln . I U,009 0,009 0,0168 O,OO'l--0,0136 
•;root(' H,u1Jsbl,·ht-ln o.064 0,032 0,066--0,0069 0,021--0,040 
r1,1_,....,.,,,_.,. renaree,._ (Llutew 1871). 
Die Lite:-,tur iiber diese Art i.&t sehr umfangreich. Jcdoch entWt.en 
nur wenigt! Arbeiten braucbbare ·morphologiache AngabeD. In dieter 
Richtung iat eeii Dun (1910) Dur die Arbeit TOD Brnna (lft6) and 
die pas vnnfipch• ~ntwickluw111mchtliohe A.rbeit 'VOil K. Baur 
(1933) n enrllmea. KJw.u. A AU&& (19N) heaohreil-,n einen 
Paruiwa .a. .Min••---,,.tiwau.,_,, ,..._lllld B . .,,...,_., 
du ~am•· nw f idenilcJa Mt. Aucla ... ino,- ,,,._. 
i, du in Jepa - • I Me w B. IIOrlllfio~ heaalarieben wanle, 
·· ·· · · w-r t. Tree.Ima die Art .. a An-
Yarlmmmt ............. 
ia:h lie in dilleia pr niaht, 
1Wn111tSM. ' -··•1• .......... ...... ... -- --~-• .... -· 
Beitrlge aur 8yawmatik und Riologie der Familie EcbillOllkmalida .·. 
Dar mtr .1 kt 11 &. l)Pr Mundsau~apf wRr hei d,•n von mir K"""'""•'flt>h 
Tieren we~••ut lirh klPiner alK in der T..iteratur angegel11•11 wir«I, nurnlich 
nur etwa h,-,lh M> groU. HaH gleil'ht> gilt fur cil•n Pharynx. ·i,, r l'ra1•-
pharynx kaun vollkonmw,: frhlr11. ])ii' l>Mimd11•11hl r•·idu r, 1,i..J11, 
~8llZ his in clas Hinterernle, :.i(• (•J11ligl'll c-twa o,2r, 111111 (=- 1,'11 d..r l\,irp,·r-
liinge) vor dieKem. 
Mannlirhn Apparat. H1·id1• 1fod1·11 gii11zlid1 i11 dN 1,imn .. 11 
Korp<'fhiilftc i,telt•gen. 1--ie he,tihrl'll l'idt, rac·h lkrT~ER :--oll,·11 i-ie ~wh 
sogar gegens(•it.ig ahflad1en, was id1 11id1t l,1•ohad1t1•11 ko1111t,• . Ri1: 
fliml glattrantlig urul liingsornl. H,•r vord1·n· Hoil1•11 Wl'i!,t ~t,•t~ 1•in1; 
lri<'htP, bri man('ht1n Tieren allerdings kaurn 111nklidw. Ein,-.,·l111iirun~ 
auf. Jeclrx-h ft>hlt sie 11winl'l1 Tin1·n ni1• vollh,1111111·11 . a111 l1int1•rf'11 
HOiien ,!agegen inun,•r. Her zie111li1·!t groll•· ( 'irn 1i-ht•11t1•l i.-.t fa,.t i.:a11z t 
vor dem Ba•11·hsau1-,rnapf gelegen. Er l'ntha!"; Pille' ungPtt-iltl' :-:~mrn-
blase, eine ]•ar:-- prostatica uwl dt•n ziemlich kraftigt·11, ur1l,e:-tadu•ltt'n 
Cirrus. 
Weiblicher Apparat. Keimstock schwach (jlleronil, sPlt~1wr 
krei&rund. Hinter ihm die langgestrt'(•kte, lan~rxovale )IEHLis'sclae J >riise, 
die den ganzen Raum zwischen dem Ovar, dem vonlerf'n H1.11len un,l 
den Dotterst.ocken erfiillt. Letztere beginnen in Hohe der riickwarti~en 
BegreDZ11Dg des BauchF.augnapfes, verbreitern l'it·h hinter den Hoden 
bis nr Jlitt.e und reichen bis in dai,. Hinterende. t :egen die llitt.e zu 
llllehen t1ie Follikel wesentlich lockercr als au.B~rhatlJ ,ler Darmschenkel. 
Die FoDibl selb!t sind verhiltnisrniBig grQB, nicht sehr zahlreid1 urn) 
pt •~- Der Uterus Yerliuft in 2-3 Windungen zum Genital-
akium. Er enthilt einige 20 groBt-, diinni;chali~e Ull(I lichthraun 1!"· 
firbte .Kier. 
Di1kaaaion. Schon binsichtlicb der Ki>rper~roBe gehen die An-
pbeii der einaelnen Autoren &tark auseinandn. Su giht UtTTXER 
1,6 IIDD, Ltin aber 2,C, mm als Linge an. BrrrXER he:-d1rPiht weiter 
daa ,,Baaclt,,,....pf achildfonnig uach hir1ten au:-gc1.ogen'', wiiJirernl 
..... .._ ,.a...e in "Obereinstimmung mit den Angalwu der Uhrigen 
...__. .... kapagen Bauchsaugpapf mit ein<>r \"erhiilt11ii-rnaJli~ 
..... oa..., am Yelln•·ren Pol besitaen. Diefler Ullter~d1itd k&nn 
ti I . I I ...._ eille .._b Pre88Ung der durch B~ER unt~rsUt·hten 
...._, dean •r aohreibt, daJI die Part\Siten , ,,ler Auf-
• T tnhrlata -.Jatmmten VordclWnk,," heftigen Wider-
•• II n, Ma ~ siell Dar unter starkeu1 Dn1ck streeken 
~~ fmclen aif-.h. a,,,.h bimoohtlich de~ Cimae-
~ ....._ S.... (1m) Nlueiht nA.miieb: ,,Bis Uber dit" Mitt,e dee 
188 H. '.\l,·ndb<iim 
Uaud11-augi1apfoi; hinaurm•ic:hewl". :.teine liefuncle weichen hiervon 
" 'b Ullfl <lt'rk1:11 i-icl, 111it d,~llf!O von BITTNER, der angibt, daJJ dieses 
~1--1>UL..:11r f>ffn11n~ •le.-. Hnuchrmugnapfo11 rcicht. Endlich giht 
R1TTN.1-:R an, dnll ,IN lJt..rus H-i F.i<'r e11tl1alte. IC'b fand stetR weseI1t-
li1 ·l1 11wltr, 11f111tlich 17-~:J urnl audt <1:,s )fikrophoto dit>Rer Art von 
~nn:m, wc~ii,t, l ', Eier 1111f. Vidl, ii,·ht. wrm-11 ,ti(, Tine, <lie BITTNER 
lll1~t;1..•.i1w11 Fiitteru11gsvcr:-n1dwn 1,wwon11en l1at, 11och nicht vollerwachsen. 
lkd11 i11tercssa11t, ii,t, 11111·]1 dus Yerhalt<:n der Dottcnti.kke. \rahrend 
•he )likr, ·,a11fu11J111t1· ~l'ltEflXs u11<l die Al,hildung von BITTNER einen 
,!r,utlid1 e.11 fo ~i"rt ~Iittt>l:-.trrif,1 n Zl'iw11, titfi.illrn &ie Ruf cle1 Ahbildung 
von lln:TZ. Tafrl l :!. Fig. :U 1lt·n ganzen Hinterkorpcr. .A.hn]jch ver-
l1iut. sic.h die )Jpfirzal1l nlC'im•r Tier~ in dicRC'f Hinsicht. Diese Schwan-
k1111J?Nl in cier .Au~hildun~ der Dorten,tocke zeigen sehr dcutlich, <laJ3 
dern,elllf:'11 c•ju rnir• :-el,;: lwclingt.r Wert zui Kennzeicl111ung ·100 Gat-
tungen zukomrnt. Uuterschicc!e in <ln Aur-hildung von :Cotterstocken 
liint~r den Hodt•JJ tdwinen nac·h dell vorliegenden B, funden die Ah-
trennung hzw-. Begrun.lung neuer Gattungen bewnderll in der Suhfamilie 
Ed,,inollominae 1mr Kehr l,c,lin~,t zu rrrhtfntigc11. Ebenw ist auc.!t d(:r 
Absatz ,,Uterus J..-urz mit ,n-nigen Eiem" aus der Gat:tungi.<liagnose zu 
&treidt,.n, seitclem SPREHN El'hi,wstoma para•dum in die Gattung Echin<r 
parypl, i,cm tibergefiihrt, bat, denn diese A1t untel'8Cheidf:t sich in ibrer 
Eizahl gar nicht von der Gattung h'clai'n-OSWma. 
. Die von mir gefun<lenen und vorstehend beschriebenen Stucke 
ltantmen a1....1 einern FlnBregenpfeife ,·. Die Art ist &118 diesem Wirt 
bitilang noch nicht bebnpt, •~hi aber EcAinoparYf'hiVM actmiatvm, 
du der betw-hriebenen Art aebr uahe at.eht. Eine sichere Unt.encheidung 
auf Grund der Kragen~tachelung war infolge des ungtinstigen Er-
haltung,.zw,tandea unmoglich. Bedeutende Abweich·tPJgen weist da~ 
YOn mir ".Wtenacbte llat.erial nm binaichtlich Pharynx und MUDd-
•ugnapl auf, die ...._ Jlale 11JNOben enwbieden ftlr ll. ftlCIH -,.,,;.. 
Die Prage, ob der ~ wirklich ein neaer Win fQr R. ,..,._ 
--. itt, bnil .., • ...._ nar muah einen W'iederfund oder 
darcla .Ftitt.enu.gHawh.. geldln -...den. 
.Bdtin~fi W fl'•• JIIIINNI- 0Na 1111). 
Du llat.erial ~ :Art Wldallli, iell Kenn B. ~ Tom 
~ .._. ._ UIUftlllilM MtrrMt. tier" die .An ia · 
einer w der Ump .... Wl ! IN:ip -- c!a Bi l!l!M ... 
Kirpedor-. Llllte ••• ri al• ,, m 1-. Bl-. 
nilalMn 1,11 and J.M..- 0.-.. .. -Wala ia JIIIMdea 
Bt-itrlge 1u.- 8y11te11Jl\til: und• Biologic dC'r .Fa11,ilic °El·l1in, :11 t<>111nti1l1• P. 18!1 
Uterus oclcr in Hohe d<'f Hod,.n. )feii-t ~ind nur di,! Kiirpnriir11l1·r 
infolge Koutraktion <•twas gt•\,·<·llt. 
Kopfkragen. Dcr Kopfkrag<'n triigt. jc: 5 E1:k:-,tadu•l11 11rnl ~7 
Ranclf<taC'heln, u ... o ;37 Stadwln ir1:-.gP:s:1mt. Jta11d:-,t111·l11•i11 ;,. ,jd1•1 l:.C·il,,,,, 
unglcich !.,'T0.13, nicltt verjiingt, st11111pf' i\Ugf•spitzt u11d :rn dn Ba:,;is 
hreit grrundct. Die HautheRtadit>lung j,.f. iiuil<•r:-t. did1t. und n•i,·ht 
i.iber den Bautbaugnapf IHl('h hi11t1·11 lti11a11s 1,is in di .. lliilu• du, (J\';m,:. 
)Iiinnlichn Apparn t. Lage uwl F .. r,11 dc·r Hode11 Wf1•lts1·lu 
S<'hr stark. Nebpn vollkommcn glattra11digPT1 For11H•J1 od( •r •·ull'IH·11 
nut einer quertn Einsrhnilnmg, wi(• 1sie in dn Oattung E'chi1107Jaf!lf!lii"m 
haufig sind, findet man vielfach unrcgelmiil1ig gc-lappte, nie alwr i-<1klt~ 
mit pi.11gekerbten Riindern. D<>r Cirrusl1n1tl'I i,-t dorsal 1v11111 Ba1wh-
saugnapf gelegen Ull(] horhstens haJh so lang als diPs1•r. Er •·ntliii!t. 
eine groile, ungeteilte 8:.imenblase. 
!>er w-eiblicbe Apparat bcginnt mit d,~m :--t< ts i,;tark Cjll(•r-
gestreckt~n Ovar, hinter dem <lie ,venig deutliche )JElfLIS',dw Drfo-p 
angoordnet ist. Der Uteru.., hilclet zahlreiche qucre Schlinge11 und e11t-
halt sehr viele <liinnschalige Eier. Die Dotterstocke lwginn~n un-
mittelbar hinter dem Bauchsaugnapf und sind auf <len llaum seitlith 
der Darmschenkel heschrankt. Sie verbreitern sich hinter ·Jen H()(l.-11 
nicht unfl reichen bis in <las Hinterende. 
Organe I Eigene \\trte D1uz 
--- ~ -! --- Breit._, / J,a~t- Hn•it,. 
Korpe,r 4 .. 0-8.0 1.12-1.41
1 
1 4,ll-14,-1 O,!IH---J . . '16 
&ucheaugnapf 0,80--0,HG 0, 72--0,80 -
llundaugnapf 0,t-2--0,3:? 0,55--0.3:? 0,l:>--0,:?5 I 0,:!1---0,:?ti 
Pharynx . . . 0,20 0,14 0,21--0,2:? 0.H---0.15 
Vorde,er Hoden 0,32--0,48 0,24-0,56 O,:?~l.-131 0.31---0,.49 
Hintner Boden 0,40 0,24-0,58 o.a:?-OJi..~ o,3!L0.47 
0nr. . . . . . . . . 0,20-0,16 0,20-0,40 0,1!>-0,25 O,:?G-0,35 
On.le ~natacbeln · 1 0,08 0,04 - 1 
.Abon.Je KJ"agenat&olae.Jn 0,10 0,ll48 o,~i,Hi'2 ,'0,013ti-O,IJ:!fJI 
Hautatacheln . . . . . 0,036 1 0.016 0.031 O,(JOo-u,0111H 
EeMlloporwlal•m •p~c. 
N:1ehstehend ~ eine unreife Form besehriehen, <lie m.ir leidn 
nur emmal vorJag. 
H. M .. ndht>im 
K ,,rp.-rforJ11. J>.tr Kor1wr i"t Jang ge,-tred.-t, Heine Hand.,r 1ind 
pamlJ,· l, ,l i,~ J!tiiUt1• Hreite lif'gt in Hiihf' cleM BaU<•h8J)ugnapff'M. DiP. 
Bn•ih• 11i 1111ut \'1111 l1in 11111-1 Pa«ol1 hintf'n nur wcniJ!, ahn gltiduniiJ3ig ah. 
11,,r Bn111 l1sn u!,!l' :q,f t.-ilt di1· Kiiqwrliinir•• 1111 \'nhiiltnis 1 : 4. Lange 
z1, H1,·11t- 11 it> .I : :I: ! . Lii11~•· zu Brt•itP a111 lli11ter<·rnlf' wie. 1 : 6. Dn 
l.i• 1,11111d1· 1,! fl•LI ,· B:11wli~1111g1iapf i:-,t 11tll'h zi1•111lid1 flad1 urnl etwas 
11af'!1 lii11t.u1 nrliil'f.!1•1t . Eiw• Hauthn;tarhdung i:-t, 11id1t, ruu·hwP.i,..har, 
n'I••• \\:d1r-d1 ,·i 1il id1 llcH'li 11ic·l1t entwic·kdt. 
K 11p f k r:q!•· 11 . l>ni,c•lht> ist J!ro.U uncl k1aftig ,,ntwic·k<•lt. Sein 
(J11, r d 11 rd11111•:-." •r IH triigt •/,, cln Korpnhrt•ite. Er ii,t mit 37 Stacheln 
i11 7.\\ ri 11id1t 1111krlt111dw111•11 It, ihen v1•r1wtw11; hie rhei ~ir:cl clie StaC'heln 
«1 ,·r ornl,·11 H••ih" cl1•11tlic·h kiirzer al1-1 clie cln ahoralen. Im ganzPn i;;ind 
:?11111 ! j,~ 4 1-A·kstadwln ullfl :!H Kandi.t.acheln vorhanden. 
Har111traktu fil . Hel'fil(>lhe heginnt mit eint'm klPinen l\Jundi,aug-
11apf: an ,len llt'bi kurzen Prat pharynx schlieJ3t sirh ein kleiner Pharyrx 
a11. 1,t.zten-r iHt infolge der Einwiirtskriimmung des Vorderteils fast 
ganz \'erdeckt. Der Oesophagus ga~Jt sich unmittell,ar vor dem 
.BauchMugnapf. Die lla~henktal reichen, wie fast immer, bis in 
du Hinterende. 
Minnliclier Apparat. Die beiden noch zil!'mlich kleinen Hoden 
lw.- pna innerhAlb dee lttzten Korperdritt.ela. Der vordere von 
1bnen Ult qaeronl. der hintere misrund. Eine Anlage des Cirrus-
be Jt.e1a iat nocll nicllt ZII erktnnen. 
Weiblielaer Apparat. Du querje&trtcktie Ovar liegt medi&D 
didat YOI' dell llodm mad iat 1:och eehr ldein. Von hier aue .&iebt ala 
0..-
x...,. 
-------•()\· .... .... . x..,.. 
.l.bonaJr ....... 













~ ... O.N °'°' Cl.GI 0.018 
r . ,., r·--1• •' 1,1 l:U 1c1.I 
11.itrlge Hr 8yatt-matik und Biol, lfi• der FamiliP 1-:<•hin, 11t< ruatidn1•. H•l 
ge~hJing.-11'.4-r Gang die e~te Anlage «lf'K l"t.c-r111-1 zum Ha1:1·lt i-1111grwpf. 
Hint.4>r cl, m Ovar wircl ,Ji., nstr, Anlage clc-r M1-:HL181wh1•11 lirii ,11~ ~i• ·lirl,ar . 
I>ie Dottt'r~t.tlCke 11incl noel, kaurn an~P<l1•11t1•t. ~i,, J14•µi11111 ·11 rnit d, •111 1,i,,-
ter..-n Uan«lt>«lt>sDaud1~aug11apfos und zi1•lw11·. di•· iii:fl1•r1,fr11 K,;, p•· rr ii 11der 
frf"ilm,:,;t>11tl. sf'itlic·h cler Darmi:d1<•11kd wwl1 l1i1it1·11 . Er.~t 11. Jf i 1111 11 li ir,t,.•r 
den hiutt>rem Hoclt>n niilwr11 :-it> l-ir·li i,tark. oli11,, f'id, a l11 •r Z11I J1•1 iiln ,•11. 
lkr nauC'ltsa11gn11pf tPilt di,• h:iiq11•rlii11gP lu •i d, ·r ,.,rl i,•)..!••rid,·11 .\it 
im Verhiiltnis 1 : 4. hei B. a('()11iutm,, 1 : :1 1111d 1,. i /;' . 711nmd11,,, J : L 
Diskui;;sion . .Auf Gr111 :cl ,In :17 Stad11·lr1 J.:1111111 11•11 , ·1111 ,1,-.r I ::itt,w!.'. 
EcJ,ir,opary1,l1im11 PllhHclc r B. 7>arrml,t111 1.11ln H. w ·11m11f11111 i11 Ft,i~•· . 
Es ,vunkn clahu einige Yt>rl1iiltniszaltlt>n 11.wlige111Ps:-e11 , di(• for R. 
aco,iiatm11 i-prt:rho1. Dodi 11111/l di(':;(' Frag1• !tis ZII f'ill .· 111 \\ i,,,1 ,. , r,111.r 
einstweilen offt'n hlt-ihcn. 
Wut: Podu:eps mfi<·ollis. 
H,n,odttaeum co11oidum (Hloeh l,H:!) • 
Korperform. Der Kiirper cli .. ser mittelgro.llen bi s iilwrmitt,·1-
nuttelgr-,.Bm Art weist eir.e i,ehr ktmr.zeil'hnnuie Gei-talt auf. Er ist 
lanpatreckt, echwacb spin,?P.ltormig und anniihcmcl drchruud. Di1• 
grii8te Breit.e des Tieres liegt wenig hint.er dem Bauchsauguapf, ungt·fahr 
m Rohe des Uterus. Das Hinterende ist in einc Spitze au~gnog,•n. 
Der Halst.t:il iat sehr lmrz und sehr stark verjiingt. Di<· heiden Saug-
Dipfe aind e.inander sehr stark genihert, so daJ3 die lfitte des &uch-
•llgll&Jl6a die Korperlinp im Verhiltnia 2: 11 tcilt. Bei die'-er .\rt 
iBt tier .Halateil fut immer eehr stark ventral eingekriimmt. 
Xopfkraren. Dimer ist aehr ldein und wenig eutwil'hlt . tit•in 
1)-h ~ nar 1/1 ct,.~ Korperbreite. Obgleich <lie _\1t schon 
1• ... ,. ..._ Jfal ._ :HJ.OCR bescbrieoen WUTile, hl\t, iiber ,lie 
~· Ht cit hag ... Zeit Unldarheit gehern-d1t. Die Stad 1 ... ln 
I • • llei diwr- An beeonden leicht aba-Jfallen, wa~ mit du Orunrl 
. ..... d .... :r. der siemlich umfangreichen Literat ur fi r.den 
... _, .._ ill ... hwtc nde A.bbildungen von «lt'm J'-optkrogen 
... Ad. Die ·-- .... van BITTND (1927). •lie a111fote von 
...... CIIII). ._,n {1986) tibernimmt - lf'i(ln o b11t: Qudlcu-
1- ia .... A.IWt lber em Ginaesterben auf tier Kurisch~n 
.... •• ••- Abbildung Kol\'ALEW~Krs nns l>IETZ 
a I .. nrt 1 • dar Abbildung 8PREIIN8 (rn~i:?}. I A'idel' 
• • •r-1 I 7 I t I W clen mir vorliegenden Tie~ n mu in 
, I •a. Im Balaampriparat lie.0£>n Hith al.1e.•r auch 
..... I h 
I .9:V!lt ... lfl . ,rt.• .. -u. ... L lS 
lH~ H. -'1<-n,lhcim 
l>IH)Htrnkt,11..:. Jk, kh•ine )l11111bnng11upf ist irn Vergleieh zum 
Kopfkrngen .:,,•Nil, <la ••r di!! h,dl>c Hn•iti• dcssdlwn t>innimmt. Ein 
Pr;iepl1ary11x f1•l1lt , ollko111111P11. Piiuryllx kl1•in, ahrr Hehr mwiku)os, 
1ler lUl~f'lilfr,U1:11tlP f)~~11pha~11t,; R1•hr knrz. ll 1,r zw1•imal !'O Jang wie <ler 
Pluuy11x. D11r111gal11•l1111g t!i,·ht, ,·01 d(•lil llnw·h,mugnapf. Uic von hier 
nus uhg,•ht•.11<1~11 l>ar111~J•lw11k.,J ,., rlattfr11 z11 heidcn Nl•itcn d1•s<;e)hen 
uml zit•lt<:n l,is iu d11, Hintt,r..i1d1•. Dn B:t1i('h1,augrwpf iht H1:hr groll 
und t.iull~~t 1utv=kulii,. ~ in 1 >11rd1me3~•.r h, triigt du:,; (i-fachc von dem 
<les Mm1.Js:iuw1:-.pfo.-.. 
:\lan11licl 1 ◄'.r AJ>Jrnrnt. l>if> lwid1·n 7.i1·~11lich groBen Hollen lit:gcn 
median l1i11tcn•i11andn. l>('r Y,,rdarnnd d,:s l1inti-ren Hod1·m, lwfindet 
ich i11 (ler Koqwrmitte. Sie :--iud :-tLt"i glattrnndig und liingsoval. 
(Naeh f-PREHX , rn:t!, ,,sdtl'u ge:-:trcckt, \,·tm.tformig urn! gekerht".) 
(.1nus!Jt'utcl dorsal vo111 Riul·h;.augllapf. Sowohl SPREH:-; wie auch 
DIETZ (HIOU; HHO) und Lt:m; (!HOH) sehreiben in ihrcn Gattungs-
<liagn,,:.en: ,.Oimislw,utel hi:. i.iber den Hinterrand des I!auchsauguapfes 
hiuausreidiend." Hit•.'! ifit- •\bt·r nicbt immcr <lcr F.-.U; unter m<'fr1em 
llaterial hdiwfot 6id1 iiogar ein solcl1,~s Tier, bei d~m das Hintereu<lc 
niclJt cinmaJ his zur Mitte clcs Bauchsaugnapfes reicht. Die ohen an-
fiihrt,e Stelle ist daher in der Gat~:ungsdiagnose zu Joschen, <la the-
~lbe ja nur eine allb"e.mein giiltige .Kennzeichnung unter Hervorhebung 
Jer urten.cheidenden M~ ·kmale sein soll. 
Wcihlicher Apparat. Das vor dem Hoden gelegene Ovar ist 
nie ganz kreisrund, aber auch nur seJt.eii queroval (DIE'1-z·l909), sondem 
meist biniformig und quergestreekt, wobei <ler gro.Bte Durch1aesser 
meiat etwas echrag zur Lingsachse dt>s Korpers liegt. Die M.Em.1s'sehe 
Drwie enullt <len Raum zwischen dem vorderen Roden und dem Ovar 
and ist unge:ialu gleich groB wie kuteree. Am Hinte~ende der MEBLIS-
Or~ne Ll.nge 
..,.. .... pf................ 1,04 
••nd•npapf . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 
........ ,~. . . . . • • . • . . • • . . • • . • 0,188 
~ .• ••••.•.•••••. •••• O,S2 
Vor,liftr Rodeo . . . . . . . . . . . . . . . b,'lt 
m.... Bodl!n . . . . . . . . . . . . . . . 0,8! 
o..r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o,ao 
lier . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . ., 0.1~ 
Onmbellt.el . . . . . . . . . . . . . . . . Oii80 
~-················· 0,11 











Bt-ih&ge znr Syatematik uncl Biolo~ie der 1'',unilit• Rc!iinu,t1,mntidat•. rn:i 
i-cl1en DrUHC vneinigtn Ki1·h di,, p:iarig,•n D1Jttergiingfl zu 1•inN11 kurzm 
unpnnren J>otterwmg. l>i(• I\UH ziP11tlid1 groll1•n Follikt-111 z1114arnnw11-
g<'i-tctzteu l>otterstl)(·kc heginn!'n kurz l1intc•r dem Jh,wli,aul-{uapf. 8i1J 
iih(>ri-d1reitt'l1 d:e Daruuwhenkl'l tiaC'}1 inn,•n zu 11id1t. Erst, hintn de11 
Ho<lcn vt•rlm•itcni Hi«- :,;j('fi !'twas, j1·d1wh oltnl' Rid, /411 bniifir,.n. Von 
dil's, r Stf'l1e nus nl'l1m<·n Ric allmiih]i('h a11 BrPitc wH·d1•r ab 1111d 1•Jl(f igen 
als zwri l'<'hmalt• /-;tri·ifl'n kurz vor d1·111 Hi11tn1 n1i1•. 
Histtdvgisth e entt•rn11<.:lt11111-{. Es wurdt•n 1•i11c Lii11g,;- 11111! <•inc 
QucrRd111ittseri; angefntigt (JO 11 Hae111 ala11n-Eoi-1in). Der )!und-
~aug11upf :wigt im 8rh11ittbild 1•in drt•izipf1·lil-(t·s L111111'n. Ht•in(• Wand11:1g 
i!;t sehr rnuskulos m11l hcstcht iil"•rwit·g<·nd aus Hadiiirfascrn. Die 
Llingsfa:;erschicht il-t nur wenig ,•ntwi1·hlt, ('irkularfasnn sind nur 
sehr wPnige vorhand<•11. l>er Ph.1Ty11x l)('st<•ht tih!'nvit'gend :ms Hadiar-
fasern. Wahren<l REES (1-9:3:?) ar,gibt, da.13 dcrselhe dur:-;owlltral kom-
primie1t ist, fiude id1 ihn seitlich zusammenge<lrikkt. Vom Oeso-
phagus kt nur zu erwahnen, da.ll er t•in dcutli<'h<'s Epithel i>t•sitzt. 
Die Darmgabelung fallt genau mit der Offnung des Cirrusheutelc; zu-
i-mumen. 
Die Hoden sind !Y::itlich ZllMnunengcdri.iekt und erscheinen im 
Schnittbild nicht stark entwiekelt, wic <lies z. B. bei <ler Gat-
tung EcAinostoma der Fall ist. Vasa defercntia klein, dorsal, etwas 
recht'3 neben der Mitte, dicht iibn dem oberen Ende des rechten Ex-
kretionRhauptstammes. Sie vereinigen sich erst beim Eintritt in den 
Cirrusbeut-el Leuterer reicht auf beiden Schnittserien nicht einmal bis 
zum Hinterrande des Bauch.saugnapfes, sondern vielmehr nur wenig 
iiber die Mitte desselben hinaus und endigt etwa 1/ 3 vor dem Hinter-
ende detiiell)en. Auf der Lingsschnittserie betragt seine Lange sogar 
nur 6/ 1 des gro&t,en Bauchsaugnapf<lurchmessers. Sein.! Wandung ist 
.ziemlich muako.loe, sie besteht 'Vorwiegend a.us Ring- un<l ei 'ligen Langs-
luem. Proatatuellen auf <1en Endteil des Cirrusbeutels besdrrankt. 
Du Onr ajgt auf Querschnitten eineu anuaherntl kreisrunden 
Umril. Die grolen Oocytien besitzen nur sehr wenig Plasma. Der 
c..r,..ombm .seigt st.eta einen aehr deutlichen Nucleolus. Die Teµungs-
.r.oMD 1iegen aul den ~bildem durchweg peripher. Die MEiws'sche 
Drtiae liect immer teilweiae dem Ovar dorsal auf. Sie ist im histolo-
giaeben Bild deutJieh abgegrenlt. Der von bier abgehende IAAUUR8Che 
Gang in bn, -pnde and siemlich eng. Die Dottentocke bestehen aus 
w~_, gn,len l'allibln, die rein seitlich angeordnet sind und _einen 
deutJWa ..... ~ aeipn. Vor dem Bauchsau~apf iat vor allem 
die danoftntrale· llukuJatur enorm entwickelt., eo.vie einige schrigt-
1s• 
194 B.llfflclbeim 
?lf t18kcl1.Ugr , <Ii•~ am Ba1J('hN1ug11apf anKt:-tzen. In der Region der Ge,. __ 
"4:·likcli tsorg:rne tritt. ,lie Dorsoventralmu11kulatur fast ganz zurilck zu. 
J!'tnH.cu dne.r .111 ild1t igen Lungs- und Rmgmuskelschicht. AuffallenJ 
Rind ~dili,u!i<·h Mch dj, , 1-1•l1r l,!T0.131.m (hiuu 2011) und ziemlich zahlreicben 
Kettl l' i,11 Pari:•nchy111. 
,llolittieUa ..:tlt't'JJ8 (Molin ls.&o). 
Von !lt.i Illa.OhUlinl'm war nur eines aus Plon mit dieser Art infiziert. 
KiiqH·r langg<'straJ..-t. Liinge : Breite = 27 : 2. Bauchsaugnapf-
mitt<· rw ck r Grenze <ks 1. und 2. Kori~rftinftels, Vorderrand des 
vorderen Hodc:ns an der Gren.ze zwischen 3. und 4. Korpeifiinft-el, 
Hinter.rand drs bintercn Hodeni; an drr Grenzc <lcs 4. und 6. Korper-
fi.inftels. Kopfkragen mit jc 6 Eckstacheln un<l 26 Randstacheln in 
zwci don;al nicht unterhrochenen Reihen. Randstacheln gleich groB. 
Hautbcstachclung nur in Form zweier sehr schmaler seitlicher Streifen 
vorhanden, <.Ii~ l,is zum &uchi,augnapf reichen. Die Hautstacheln 
stecken %U rKei Dritt.eln ihrer Lange in der Cuticula und wirken nur 
•ls feiner, lichthrediender Saum, der leicht iiberRehen werden kann. 
Darmtraktus. Der Mundsaugoapf nimmt mehr ala ein Drittel 
~er Kragenbreit.e ein. Praepharynx sehr k:urz, Pharynx fast kugel-
·f'ormig. Oelophagu :aehr lang. Darmgahelung vor dem Bauchsaug-
·~pf, ttwu 'Von diNeJD eptlemt. Darmschenkel auffillig dickwandig, 
wobei di~ Litbtang nur etwa ein Dritt.el de! Gesamtdurchrueders erfiillt. 
MinnJicher Apparat. Beide Boden lingsoval, glattrandig, groB; 
nie t.angebrbt odu 8t"APl't• Sie liegen im 4. KorperflinfteL Cirru&-
beutel klein, weDig entwicblt. Cirrus Jang, kriftig; auf seiner 
nzen Lln.P .mil feinen Dacia hint.en gerichtet.en St.aeheln, die in Linga-
reihen angeoNlld lind. Br iat in 1einer ,pnsen Linge gleich stark' 
q,ld vom ........ S.menb.lue grol, ungeteilt~ 
Wei blie'ber A ppara t. Onr "beianmid., vor den Boden. Jbm.m-
• J>rllee al, ... I~ Oebilde hinter dem Ovar. Der~Ulerua 
,hiJt llU..., Gft Dar G ,Bi. Die~...,,,.., Or18 mm. 
dem '.Baaala11 pspl 1111d 1lildea ... Bue ~ 'plier, 
einander e • I ■H' l'aliW. DI ll ·- 11 • laiDtllt cleli-~ 
wenig m....._ ••••• tna•Mlrww ... ,11~ 
ii . nebt11einNNler f I «• 
H~etologiae•• Va· Bind ---
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rnn H. MPndhelrn 
kJc.in, Wt!nig mnf'lkUHif'I . . l,luuyux mit. deutlid1 au11gepri~.rter Muskulatur. 
Ot'.E.ophagus-}:11ithd ~wl1r WPnig d~utlic:h·. Dottenrtockc rein seitlich an-
georcln,it, nus einzdncn groBc,n uml voncinander getrennten Follikeln 
bt-1,tehencL ])fo M~m,1s'i,;c•hc Driise erfwlt cinen gro.Ben Teil des Quer-
1eh11itta. Rin dc11tliche11 J>otfrm·s('Jvoir fehlt. 
DiRkusi-ion. Nncl1 J◄:rKchci?1n1 °111eincr Arbcit fan<l ich eine Notiz 
HiiBXER..~ (103tl) iibcr diei-t• Art. Il<>reit!! DIETZ (UI09) und ODm,"ER 
(IHJO) Wt1i1wn c!arauf hin, da.13 di.c Art nicht in die Gattnng Echinoswma 
geho1t. J>ie .Errichtuug d<'r 1wut•n Gattung hestel1t daher zweiMlos 
xu Hcd1t. Alle.rcJinga ii;t JfomrnR, da tint'. hi ... tologiFcbe Untersuchung 
,ler Art offenhar unterhlieb, di<' Anwe:,1enheit einer Cirrus-Bestachelung 
eutgangen. Dit•se allcin ii.t ein klar trt·nnemlcsMerkrnaI. DieAusbildung 
,·on Bam·nsaugnapf, Hoden und Dotterstocken ist innerhalh der Gattung 
Ed,i,wMOftlll dcrnrt vielfiiltig, dall sie nicht zur Abtrennung einer neuen 
Gattung ausrt'id1t. 
Die Angabe HunN£ll", c!al¼ .. 1f,oli,ii~lla anceps dje cinzige Echinu-
stomi<lemut au:.. J,'.,[icfl alra i1:,t, trifft nicht zu. (Y,·r:::Jeicht die Wirts-
tierJir.t('.) 
Der Yn:.uch, Cy.;ten <lieser Ait an Huhner zu Yerfiittem, ist i-ehr 
wf!Jlig gltic-;klich, naehdcm bis vor lnirzem Htihnerrogel als natiirlichc 
Wirte tih,·rhaupt nicht bekanut waren. Offenbar Ji.it Hu»~~ die 
Arbeit LuTZs (192-l) nicht gekau!lt; denn LUTZ konnte zeigen, daB 
Bdtino8ton1a exile un<l Echir1-0sfo,11,, en-alu,•tmi, die als natiirliche Wirte 
RaUen haben, in Tauben rxperimentell ZUl' Entwicklung komm~n 
konnen. Auch liiJlt Hua.~ER unlMiick~ichtigt, da.B Eclaino.t.oma nil.AJticum 
epiter in die Gattung Echiooparyphium iibergefiihrt wurde. Ob 
B. niloticwn tatsiid11ich in die gleirhe Gattung gehort, kann also erst 
f'nt.8<.-hieden werden, wenn die An- bzw. Abwesenheit einer Cirrus-
bestache)ung erwiesen iF>t. Hingegen weist E. e!Jfegium sehr nahe Be-
ziebung zu der Art auf; inde11 ~t auch hier die Frage der Cirrusbestaehe-
lung noch %U kliren. 
HlmaaUtl• elollge• (Jfelllll 1811). 
Ve;anlalt durch einen Aufsats von 8Tmm.uD (1939) babe ich m<'in 
lfateriaJ emer r:~hmaligen Prtifung UDtenogen. Dabei hat aich lolgendel 
er,eben. Die )tale in -nachlolgemder Tabtlle aind alB Kittelwert.e a-
l naeben durch Aune.en.. Yon 16 Tiiren. Die Male dene?ben finde iDla 
I dtarehweg ·Jdauaor .a~. Dian; su.m Teil vieJ heller fir aeiiie .. we 
Bi#tt,;dla ,.,,._ ,JmUQeDd. Dabei Eep du a1eiDbe .Ila..,_ 
TOIi dew &rmru.v angibt, dd ~ liala llicher am ••din ..,. 
Bettrlp,aur 8yate~tfk und Biokgle der Familif' Echino..tomatidaf'. 197 
handelt. Bei einem der Tiere reicht der Dottentock auf <ler eiuen Korywr-
eeite bis 1um OirrusbenteJ, wiibrend er auf der anderen 8eite bereit8 
0,12 mni hinter diesem endigt. Hautig sind die DotterHtocke ra, h vome 
eo sehr in ihrer Struktur auf gelockert, daB <lie Festeetzung der vorderen 
Do~tentockbegren111ng weitgeh.end willkUrlich ist. Sc·hlie.13lich Hci noch 
auf die erhebliehe Schwankung der EimaBe hinge'\\iesen. 8o betragen 
bci cin un<l demselben Tier die grollten EirnaJlp 0,131 X 0,000 mm, die 
kleinsten 0,076 X 0,0~ mm. Die groBten Werte Jiegen alw iiber <ltn von 
DIETZ angegebenen oberen Grenzwe:tten fiir H. ekmgata, wiilirend ,tie 
kleinsten bt.trichtlich witer den Wuten fiir H. kptos01r1a lie~cn. 
In dieE;em Zu.sammenhang verweise ich auch auf meiue &fun<le 
(1940) an H. muehlemi. Selbst wenn man anninimt, <lall in beiden 
Fallen ,,anomale" Exemplare mitberiicksichtigt mmlen, w bleibt 
doch die Tatsache besteten, dall sich H. el<mgata und H. leptow;na in 
ihren Ma.Ben so sehr iiberschneiden, da~ eine ll'nterschei<lung au! Grune 
derselben unmoglich i&t. Die von mir gemc:-')(>Dcn MaBe stimmen hei 
Baud1sauguapf, Mundsaugnapf, Pharynx, Ovar, Eckst.acheln und Rand-
stacheln weit hesser auf H. lepto,oma als H. el,o,1gata,. wenn man die 
Ma.Be von DIETZ zugrunde legt. STUl\"'XABD verwt:i~t u. a. auf diP. Boden 
der heiden Arten. Die unte~n Gren.nnr:.e Red Yon DIETZ fur H. 
elongo.t.a niedriger angegeben aLs fiir H. kptosoma. wabrer:d ich clie-
selben niedriger finde als Dn:TZ fiir heide Arten angibt. F..ine l •nter-
schejdung auf Grund der Eima.Be ~t iibri~ens aurh r:wh den 
Dn:Tzschen Wer~,11 nicht rnoglich. 
E~ stimmen also J.i.e m€isten Werte d£S Materials, das naeh Sn~""JURD 
zweifelJAs. zu H. elongata gehort, auf H. kptosoma, .. ~nn man die Werte 
von DIETZ zugrunde legt. Da na<'h meinen Befunden eine morpho-
logieche Unterscheidung weder auf Grund der JlaJSe noeh au! Grund 
der Dottentocke mit Sicherheit moglich ist, mull H.el<mgata eingezogen 
werden. Die von STUNXAJID mit Recht erho~ne Forrleru n!.!' der Nar.h-
unter8Uchungde11 Typenmaterials indert an ohigen B~funden nicbt.s und 
auch nach Kenntnis des Entwicklungsganges mtil3ten beide Art-en dun·h 
konstante morpbo)ogische Merk:male untel'S<'heidbar sein. 
· B"""•Uala m1dtllecftlloM Jle'ldhehn 1~. 
. KorperfQrm. Linge : B-reite =-= 22 : 1. Lange 6,28 mm. Der Baueh-
•upapf t.eilt die Kori,erlinge im Verhiltnis 2 : 11 ; &~t:eil bum 
merldinb. verjtingt. ·---
I ·opfbagen:· ~ut entwickelt; nut 29 
, . ....... in den ftlltralJn Seitenlappen. 
~f i~ 
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Vorderer Hoden 0,36 0,1:! 
Hinterer Roden 0,2P-0,40 O.li! 
Ovar. . . . . . O,ORX U,lfJ-0.11 
MDLI88Che Driiae . 0.08 0,16 
Eier . . . . . 0,08-0,093 0,0-1!--0,058 
Kragenbreite . 0,2R 
Randstaclif'ln . 0,05G--0,060 I IJ,l!l. :! 
Eckatacheln . 0,032 0,008 
Arten der CT&ttung HifM8tlala sind hemerkenswerterweise aus Tau hen 
bisJ ..ig vollig unbekannt gewesen. Zeit und Ort der lnft>kti, ,n 1-ind 
leider unhekannt. Nach unseren Kenntnissen iiber die ... . ,twicklung 
von H. eloHgaw 1zw. H. leptomo,a dii.rfen Mytilus-Arten al.s Hilfswirte 
vermutet werdn1. Der Ort der lnfektion ware von einigem Interesse, 
da nach dem Entwicklungsgrad der Parasiten die Infektion 10-20 Tage 
Yor dem Tode des Wirtes erfolgt sein dii.rfte und einerseits die Ver-
fiitterung von Miesmuscheln an Krontauhen bzw. die Aufnahme von 
solchen durch letztere, die ausgPsprochene Fruchtefresser sind., sehr 
unwahrscheinlich erscheint, nndererseits abt::r Mytilus-Aiten in dt>r 
Heimat der Krontauben in Neuguinea fPhlt>n. 
Aporcllia aegmenfatus Fuhrmann 1919. 
Es liegt das Typenexemplar dieser Art un<l ein unreift>s Tier vor. 
Die heiden mit Haemalaun gef~rl,t P.D Tiere ve.rclanke ich Herrn Prof. 
Dr. 0. FmmMANN, Neuchatel. 
Korperform. Diese interessante Art hat eine sehr eigenartige 
Korperform, die entfemt an diejenige der Hirutlineen erinne1t. Wie bei 
allen Bohinostomatiden heginnt der Korper mit einem Kopfkragen. An 
ihn dOhlitBt sich ein stark gekehlter und ventmhviirts .,ingekrUnunter 
11.tJ&teil an. Die Auskehlung des Halses ist sehr 8tark ausgeprligt, so daB 
der &ucliaaugnapf wie eingesenl't erscheint. Hinter <ltn Hoden ver• 
jilop 1ioh der Ko,per plotllich, um mit eine:r ad,wanmrtig aru;gez<>g('neD 
Spi~e. • · encligien, wihrend die Korperbreite vom &uehsaugnapf an 
~ nr '4lhe der Boden langsam, aber stetig .zm1irntnt. Die Type ist. 
l4:,f mrsi laq; der Bauchaaugnapf teilt die Lange jm VerhaJtnia 2:36, 
200 H. lfondhPim 
die 8tdle 11t>r groJJt.en Breite, also in lWhe der Hoclen iru VerlialtniH 2: 1. 
Dif! tw.reit., -~~·iih11te HinHfin£'eniHmJid1keit wird noch ver,,tarkt durch 
da!.' \T,,r}1anrlcn1,ein 1•int'r 80!!. PHc11<lo1-1egnwntierun;.;. Die einzelnen 
&-g111n1t,1 i- 1nd 11icht g!ei(lh Jang, wndl'rn werdcn nad1 hinte:1 zu langn. 
L1i11g1• <ks f>O . ~•gm(•nt~ 
ifl . 
!IO. 

























,, 8311. . . . . . . . . . . II, 140 mm 
In ◄ -1 1~1·111 Zm,a111mf'11har,g mit diescr Pgeudosegmentierung ~ie!it 
die Jlauthn,tad1<'h111g. E" fiwlct sich namlich in den Seitenraumen 
1·i111 •i,; jl'd('l1 Segn1(~nts jeweils ein Stacbel, wobei nur <lie au.8en.te Spitze 
des.:-elbl'11 fr<ii aus d<•r Vuticula }1ervorra1-,rt. Die Sta~heln stehen am 
Yorder4>nde entsprechend der kJ('incn Segmcntlan~e St.>br dicht, nach 
hintc•n zu w1•iter au~cinand<>r. Im gkir.hen :Ma.13 nimmt ,lie Stachel-
1-,rru.O~ zu. E,.. hecfouten die Grenzwc•rtl' dn Haub.tachP)n h-ei <lif'sn .Art 
nid1t di1• &·bwankungRhrl'ik, H•t1d<'f11 die )fallf d,·r kleinsten un<l 
gro8t,•n Hautstac·heln. · 
Kopikragen. Dn Ko1,fkragen :-;t entsprechend uer geringPn Hals-
hreite 1,ehr klf•in, aber wohl <·ntwickclt. Er trilgt 57 Sta<'heln in einer 
,lorbH) J1id1t. u11t,:rbrod1enen P..<•ih;!. Die Stacheln selbst sind ziemJich 
kJi•iu uwl g,~rad<'.. • 
Darmtraktui<. Dn1wlhe begwnt mit dtm ziemlid1 kleinen l\luJHI-
MUgnapf. D,·r anl'lCh)id.L:11de Praepharyi,:: ist 8< l1r kuJ ·:, <l(•r Pharynx 
kJein und kugt·lig. Der Oc>1,opl1agu11 ht 1.Jje a-4fache Lange von Prae-
pharynx un<l Pharynx z11sammen. Die an1K·l1lie.flen<len DarmRCbenkel 
duN:bziPlwn parall<·J <len Korperrrindern <len ganzeu Hil1terkorpe.r. 
.1\liinnlid1er Apparat. Vie beirlen Boden lif':{en dicht hinter-
einonder, cler vordne in Hoh" iler groJ3ten Korperbreite. Sie flachen 
sicb gegenseitig ah. Der vor<fere hat «Jie Form eine11 Kugelabschnitt.es, 
der hintere gleicht einer Halblrugel ~er einem KugeJsegmeut. In Hohe 
dea rlckwirtigen Hoden .. t~ginut Aicb der Korper ~t.ark ,u verjilngen, 
lic•itiig(i iur 8y11wmatlk und liiolf'gl~ d1.•r Famili, i Er-l1in, 11tm1111ti1l,u~. :!01 
um in der ohen erwiih11te11 i-chwanzartiJ,tl' • 1-\pitzu :zu 1•wlig.•11. I l,•r 
Cirru11ht•Utel i11t groJ3, langgP.Mtreckt unil gut- <•ntwitki-lt, f1,ht dn1,rwlt, 
so ]aug al" iler Baud11,1augnapf. Er cutliiilt t•inc ungt.tt!iltc 111111 11i ti ,1; 
gcwundcne &menhlaMf', <lie ilm znm w-".Bten 'reil ,~rfiillt . n,,r ('i,·, 11 ~ 
ist nach den .Angaben FUHRMA::NM rnit Best imrnt l11•it, u11f11•srnf'li1•!t 
Weihlichcr Apparat. Da11 Ovar lie1,rt vor den ifod('11 111111 i 'i t, 
etwaH 1inch rechts verschobcn. EH j,..t <1111•ro\·1d 111111 !,.di, !'o 1,n•it. ,, i,: 
der vorderc Hodcn. Die Lange ii;t glcich d~r l1nlhe11 J~rt' ite. ~hnn.u(iwli" 
Druse und Rcceptar.ulum :-1NniniH uteri liegen zwi c-d1e11 Ova r 111,d 
vord,m•m Ho<len und 1:1ind an dem Totalprilparat nur wenig d1•utlid1 
zu :-1chen. Die Dotten,tocke beginneu an tier Grenze ile:1 er:itt-n und 
zweitf'u 'Korpcrdrittels. Sie ziehen, in <lt'n au.Bt!r ... tcn Kiir})cr.iinilt>m 
gelegen, nach liinten un<l endigen in Hohe <lei; Ovarl.4. Sie heRtchen ,'\US 
nur 3-5 nebene!nander gelegenen Follikelreihen. Die Dottergiinge ent-
i.pringen in ihrem rtickwiirtigcn Endt• urnl ve«'inigt>n sich in '1er Kiirpcr-
mitte zu einem sehr kurzen unpaarl•ll Duttngang. Der Utcnis wrliiu ft 
in zalilrc1chen queren Win:lungen zwi~rhrn den Dottel'6tfH.:ken urul zid1t. 
von ihrem vorderl'll En, :c nus zil'mlich gcmdc nad1 vorn, um nel,.~n 
dt•r Offnung dPs Cin-usbl :ih-)s zu cn'1ige11. Er t·ntbii.Jt. sehr zal1lr,~i<:h•• 
uud ziemlieh klcine }:il'r. 
Orjrau,• I.Ange i Bre:tc --K,,q11•r H,1:! 
)I un<l!!a ugua pf 0,16 
I 
11.lti 
Bnud11'8ugn1111f 0,32 11.:t! 
Yorilt-n•r Hudc·n 
I o.~ I•·• 
Hintl'rt•r HodPn I 0,80 o.~8 





0,1)-48 .... t Krag1•n,-ta<.'hdn 0.0:?:?4 0.007 
J.:chi,1ochasmus belt'ON>plaalus (Llnatorr l'-'il). 
.Es liegt l'igenes )fat~rinl nus elem Fisehreiher (..4nka etnt'MJ) vor. 
I 
Korperform. Eine der klt>insten bislang bebnnt gewonleaen 
Arten. Liiuge 1,tark i-chwn.ukt-ml, 0.f;H-1,84 mm. Balsteil stark vcr-
. jlingt.; Korper bis zu den Hoi.leu ?mr Wt>nig an Drei~ zunehmend, Hinwr-
ende breit gerun<let. Ycn·1 zelte Ticre nut. tl~r gro.Bten Breite vor 
d~n Roden und verjun..,.rtem Hi11terN1de. Sackartige Korperlorin isl 
nicbt ab Artkriterium hrauchhar! Brtite 0,26--0,48 nun. Hauthe8tache~ 
~g 11ehr ve.rganglich, dorsal his zum &ucl1saugnnp!; ventral reiebe11 
2 achmale Binder e.t"'ll t>l"JCnrn weit. 
-~;11-, 
202 H. l\lmdhuim 
K nJJfkrP.gen. llit 24. 8t.achelu: je 3 Edc8tacheln und 18 Rand-
·• ,rtadieln :n ,ii111!J' einfachen clol'f!al unterhrochencn Reih'!, Stache)n 
plump, kt>gdfiirmig, en <lcr Ba~i11 abgestutzt. F£k- uncl Ra.1 ' ·tacheJn 
gl,•it.:li ~roO. 
l>arrnt.rnkt.ui-. l\fun<IAAUJ..'llapf klein. Die DurcbmeHH~r beider 
Saugnapfe vcrl111Jtcu i;ich wie 1:3-1:8. Prat'pbarynx verhaltniema.13ig 
Jang, .Pharynx kriiftig, lunger als der Prut>.pharynx. Oesophagus Jmrz. 
)fanulid1er .Apparat. Hoden quer geetrecld;. Der vordere ist 1 
◄:twas kleiner alR der hintere. Cirrusbeutel wenig entwickelt, Samen-
hlo11P 11ngleich 1.weigeteilt. Pars prostatica ft'hlt o<ler nur schwach 
ar,v<'dt'.Utc+; cin au11i.tiilpbarer Cirrui; fehlt. 
\\'1\iblicher Apparat. Ovar kreisrun<l, viel klein,-r ali; die Hoden, 
red1ts von <ler Mitte ge)egen. Uterus kurz, mit lf>....20 gro..13en Eiem. ' 
])j.., Dottcrst&ke bfgiunen knapp vor dem hinteren Bauchsaugnapfrand, 
bl1!ihcn bier :-1eitlich <ler DarmS<'henkel, Vcl'l'chmelzen hinter den Hoden 
uJj(I hc~-tehen aus gro.8en, wenigPn Follikeln. 
O~nm• 
Kiirp,•r 
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0, J64-0,~94 0,129--0,:258 
0,064--0,194 0,129--0,258 
0,037--0,129 0 













0 ,0335 0,007~ 
lJiskusi;ion. ODHNER8 Bet!Chreibung, cler die Art in Ardea comata 
fl\11d. wcid1t, in einigen Punkten Rh. Die Korperlange iRt ldeiner (0,45 
l,is 0,fif, 111m) un<l <lie Hoden erftillm nicht <lie ganze Breit,e zwi11Chen 
' den I>arr111,d1enkeln. Ferner gibt t'.f an, <la.8 der Uterus nur 2-3 F.ier 
1•11thalte. DiP.se Angaben Bprechcn c!aftir, daO 0DJ£NF:R 1111reife Tjere 
Vorl11µ:1•l1 , die erst am Beginn der Eiproduktion stan<len. 
.1-:chlnoclaa.nu•• buralcola. (Creplla 1887). 
}:s lng •,igencM Material aus den; Fiechreihe. V(lr. J 
:K i:,r pc rf or 111. Korper lanzettlich; vom flach, in rlohe des Uterus 
Bftlllp av 8ynL'IDatik and Bioloaie der J'a: uli'. Erf1inca:.:ima1ed,ac-. ~0:: 
did,,..,, in Hohe der HndN, drehnmd, naeh bin~n zu alJ~.-itig ~-,.,jii1J1-,,t. 
Die Allgaben, die gro8te Breite liege in Hohe d~ U:m,.·b.F.au~'T,a1,,e,., 




Kopfkragen. Klein. aber krifti:,r. Breite 21/,-3rual in «In ~rriiOte11 
Ko_rperbreite e~thalten. ~4 8U1Cbeln ~ einer dorsal m1t1·r_J,u•·fw_ru•n I 
Jk1he und annahErn<I gle,c:h w-o.B; dt-r mn,-.n.te F.ck."1..-idu-l 1st klf'ln('r 
als dje iibrigen. Die Haotbea.ta<.'hehmg reicht au{ der \"r:ntral-;(•ite hi; 
nm Baucht1augrapf; flx-nro weit ?"efr·ben n-ei 11Chmale t,eitli,·h,• Stn·if,•u 
aof der Dol"llalseite, dabiut<:r Hautt1t1<·ht-ln our 1111:IJr in ,J.,n Kfoylf_•r-
rindem. Bfo reieht-n in gro.&er wenlenden ..:\bstindr-n hi.s in <las Hint('r-
ende. In den ,•jn DIETZ veroffentlic:ht .. n ~otiun H.&At"X:. m,,J in ,t,,~n 
Skiu.e wird die Haotbei-tachelung 1reder enrihr.t rA,dJ <lat!!(:Helli. 
Dies, rowie cfie ahweichet:.d angegebene Zahl der J;ra;e&tacbch1 cliirft 
aof den sthkebten Erhaltong-zustand. auf df"n Rurx seJl~t 
we.u.t. zw·iidaufiiben u-in. 
Darmtralrtus. Mundiaof.'llapf .ldein. nur 1/s du Kr .. ,.:~nfm•iti. 
nehmend. Praepharynx seh.r kurz; Pharynx bafti!?. ku~eli;.-. 
Jlinnlicher Apparat. Beide 11.odni aeh:r g:roft die ~-anze J 
Korperhilice emillend. Vonkmmd df'JI -ronlf'nn Hod 
Korpermittc. Vordenr Boden ameg1tlmi8ig nem:Jrig, q&Wn 
ru:ndlieb; i.iets hreit.er als Jang, sehen beisrmM.J ; rud.-wrirriger 
im.mtt langgatrcdrt, nn~ig drwclrig; wie der l"C"de 
.ganzrandig. jedocb immer au( ~iden Seiwn in der M: 
Einke1bung. Die von 0»:n-n (1911) aof 1af. -t Fi!!. 7 
Form kODDte ich nicht bN)hat'htat. Ci.rrmheut~J 
der ilw last ga.nz erfiille~en .nreigt 
Weiblicber Apparat. Onr ,·or d 
heisnmd, verhiltn.ismi.8ig ldein. __ ____ ----· -'"-~ -'"~ . . ..... . 
Uw.naa kun. mit nur .-en.ig.n --
licbe Stttifm auf der ~nun Lino'= uC"..- n.01perraooer. ::'.!ic ve111£d.en 
die Danuchmkel ginzlieb und 
ein bna ,Stiitlr.. Eim.elne FoDi 
'l'ieJme.hr aind die DotterEtock~ 
~ aafgeb•ot. 
DiakHeion. 0DBXEaS U 
.. !,1--. Die Bipn,dabiurt 
"9 air 116- f we Ti!ft 
....... O.....ptii 














o,&xl- 0,6.J5 0.3f4~0,51G 
U,176 0,176 
0J>RJO:ll 
Un..:e I Breite 
J,5---:!. I 11,50-0,65 
o,:J -0,37 0 
0,10--0,12 0 
0,1~0.14 I O,(f.J -0,13 
O,OiO-H,077 o,o.aS--0 .• 0571 0,07~-0.085 1 0.(Uf~0.048 
~ragt•n . , 0,16 -0. l :?f- 0,1U2-0,2b~ - 0,25 -0,30 
111.13 die Eizahl ,,,bis auf ttwa 100 bteigen kann", eine Angabe, die ich 
f1f!ic:Malls ni<'ht be1-tatigen kann. Die hochbte Eizahl bctrigt bei meinen 
ifreu ungefiihr 30. Auch finde irh die Eier kiirzer und breiter 
Is (h,irm:B. , · 
J)(ir VofS<'hlag SZIDA'.a.:i, die Art auf Grund der Hodenform und der 
,Vi1tc wf'zut ... ilcn, erBrheint wenig ghicldicb. Die Form der Boden ist 
;merbalb di.>.-; der Gattung Echi.nochan,ms so wenig charaktemtiseh, 
aJl .,.i,~ keinesfalls allein zur Kennzeichnung einer Art ansreicht. 
WoJJt-e ruau sich dielWm Vorgehen amchliden, so mwlte z. B. , 
•~J,iff08lmna t•et:olutuni auf Grund der Bodenformen und der Wirt.e, 
Lei dieser .Art vorkommen, in f>.-6 Arten autgespalten werden. 
StephanopTora onaata Odhner 190!. 
Es liegen die beiden Typenextmplare ODBNEltS vor. 
K orperform. Der Korper i.&t ziemlich langgestrcckt, der Halsteil 
tlic:h verjUngt. Lie groJlte Breite liegt i11 Bobe der Boden. Der 
alsteil iRt flach, der eigentliche Korper <lr~hrund. 
Kopfkrag~n. Denelbe ist seilt krift.ig entwickelt. Die groBte 
, ite · hetrigt etwa <las Doppelte : der Hilsbreite an der sch malst.en 
;elle. Ertrigt 26 Stacheln. Wiet'ast immer beider Gattung&e,winoprora 
lliJt eine Eckatachelgruppe. Die Stacheln derventralen Eck:Jappen sind 
,dtti Gruppen mit je 2 Stacheln angeordnet. Auf diese folgen 4 deutlieh 
immte Stacheln, denen sich medianwirtee 3 weitere gerade Stacheln 









Belvlge aur 8yatematik und Biologfe der Famille Echinr,stomatidae :W5 
Eine Hautbestacbe]ung i"t vorbanderi; 8ie reicht bis zum JlaU<·lJ-
•ugnapf und wirrl hinter diesem ep,rlicher, um in lfohe <leH vorclcren 
Hoden11 gam: Z11 venchwinden. 
Darmtraktus. l'erselbe beginnt wie fast inuner nut ,Jem Mund-
saugnapf. Dieaer weiet den bereits von ODDER beRChriebenen eigen-
art:igen Besau .mit sehr ldeinen Stacbeln auf, <lurch welchen die Art 
got gekennzeicbnet iRt1). Auf ihn fo)gt ein sehr )anger Pr~pbary11x. 
Der Pharynx i&t klein, aber ziPmlich mmlrulos. Der Oesopha~m~ if-t 
ungefihr doppelt so lang wie der Praepbarynx und weiJ;t kleinc 11eitliche 
AuS&lckungen auf. 
Minnlicher Apparat. Der vordere Boden ist ungefahr in der 
Korpermitte ~e)egen. Die Gestalt der Boden ist eehr unngelma.Big. 
Der vordere bat meii.t die Form eines Trapues oder eines unglei!'h-
eeitigen Vieneks .. Der hintere hat anuihemd die Ge,..ta-!t eines Drei-
ecks; sie flacben sich gegeneeitig ab. Der gut entwickelte Cirrnsbeotel 
ist vor dem Bauchsaugnapf gelegen. Die Samenblase, welcbe den!iielben 
fast ganz aUErullt, iet deutlich zweigeteilt. 
Weiblicher Apparat. Das Ovar lit'gt vor den Boden und i~t 
etwas seitlich von der Mittellinic: -rtroehobt:n. Das zicmlich gro.Be 
Recept,aculum seminis uteri liegt zwiEchen Boden und Ot-ar. Der 
miBig lange Uterus erfiillt den gan.zP,n Raum zwischen Ovar und Bauch-
11augnapf. Eier groB, nicht aehr zahlreich (in den beiden vorliegendt-n 
~ gro.Btenteils geschrumpft). Die Dotter&tocke edwlen den g&DRD 
& um hinter den BodPn und laesen nur einen sehr gch.maJen 11ittel-
streifen frei. Nach vome zu reichen eie hi" mr Mitte ooer bis rum 
Organe Linge I Bffite 
~@e• 4,9--5,~ 
~- - 0.,5 
~-- 0,48 0.18 
.... llpllpf O,JU IJ,)6 ......... ,, . o.41 0.-l!> 
~ ... 0,40 
~--·· 0,160 I 0,12?S 
 .. 1,-10 
VClldenrllodm 1,0 l •> 
BintauBoden ·t,4 1.0 
On,, .... 0,20 O,.:.>o 
&laeWa ... 0,0608 0,0180 ............ 0,0-266 0,0000 
1
) ~ i.,.c1er·llail~ inder 8. Rcihe gibt Onuu int6mlich am O,otl mm 
........ llli&G,008-. 
''ordcnand dee hilatenm llodena. Die .liemlielt Jrw.. •a111re1 
:n eine deutlich ,~ate Pcam. 
W,irt. Orocoluw ttilaficw, .lgyp&en. 
Die Ari iat au~beinlich ,Aeit ODIOl'Dlt !!elehm-..., nielat-wieder 
fwide:n worden. 
l'elen~....,• _,,.._.,._ ... Y 111111 JNI. 
Korperform. Linge 1,76 .mm, Bft.ite 0,27mm 1). lkade•.,,.,, 
11 der Greru:e Jes 1. und 2. Korperdritt.el8. Grolt.e Bftite in Rolle dea 
uclu:augnapf'ea. Korper ,·om Bal&teil DH'ht tt'harf •~tn. &u.da-
U$?nnpf n11181ruJoe. mianmd, napfrormig. 
Kop(kragen IIChmiJer alt der Korptt an aeiaer brutelta Stele. 
lJeut-lieh ahgesetzt and von ben:fonm,-. Umril. ,8eine ltreite hetdgi 
'
7
/ 1 der gro.Bten Korperbreite. Ventrale Verbindupbate ........._ 
Kragcn mit 22 Stacbeln in einerdonaJ UDt.erbrodlenen Beihe. Der .lllllld-
F.:lugnapf ist. musJcuJoa, er nimmt etwa•J.c1er ·iu..nhnileeia. Praepa. 
rJnx ziemlich Jang, Pharynx woh~ntwicblt, ongt:Cihr ulb ao lag 
I wie der Oeropbagus. LetZkrer mu YeDig lugl!r als der Pnepimywm. 
I 1)aml6Chc11kel in ihrer gant.en Linge Ya groben Schollen enolk, die 
· ·h besonder8 gegen ~as BintettnJe a mehftn. 
linn 'licher Apparat. Beidelloden-in der hmteN11Korperlailae, 
:ahr in der Mitte nwhen Bauet,...,.sp1 ad llintamde. Der 
lenanJ des vorderen bilckt die Korpennitte. 8ie aind .ldma, 
n e.ine biftigt R~ebeliiille; der ftldrn 
hint.ere 1.chwach linponl 8ie beriilafta .~ 
hen fricli abt-.;· gegenaeitig. D.idlt ab. Cirralukl gut amriebJl, 
1 
,·oJJi~ dureh den Bawhaaapap( n!dt-cb, ... ao Jang 1rie diaer 
z ,·on du zw~~n S.menW.. edilll. Pan prust. ·. · 
Apparat. Ovar kttianmd. dick )'GI' den Badm and 
dieae. Jlmo.a~-. Dr-.. kleia, clifra, aebea dem 
mit I grol!II Birn. .. rig ii& die Aaabildang 
ie in Hille des Benc} ,.,,,_ ....... ud eeit-
bl ala swei .adamale ..._ ......,__ 8ie aigiea 
ID ... Died~ .. ill aamittd,ar 
'«Ja don ,aadt Jaiata ahaeJamtnd ftaf!D IUe UJ R'fl 
· • Jliat.eRade. In .einff Zone rtrieehm 0.. 
-■• dea ....,_a,p,apfee and .,... Jut« 
- ffl' elem 1linteftDde twbaeitera 
Beitrlge aur Syat4matik uncl Biologie c:ler Familic 1:lchin~~-e.-- l!Oi 
aie sich in einer luBerst dtlnm•n 8chicht Uber die gsnze Rrtiite ,l,•11 
K&pers, so daJJ die dnrunter lit!gonden Organe zwar nod1 deutlich 
aicbtbar sind, aber wie unter einem schattenl1aften lichtbrnmM1 &hlt>ii!r 
eracheinen. Auch dieser Zone fehlt jeJe Spur eincr FoJJikd,;truliur. 
Diskussion. Die Art ist mit der Gattung Ecl.inoclw.1mm3 ver-
wandt, Weicht aber in einzelnen Punktm stark ah und mu.fl in eine 
eigene Gattung gestellt werden. Die wesentlichstf'n Punktf', ,lj,. •·iner 
Vereinigung ruit der Gattung Echinocl1asmus entgegf'nstehen, !-iirul die 
Ausbildung der Dotterstocke, die Kleinheit der Hoclen und das Vorlum-
densein einer ventralen Verbindungskante. Ferner nehmen <lie Hoden 
nur ~inen sehr lJeinen Teil des Rinterkorpers cin, wahrend sie hei ,!er 
' Gattung Echi,iocha,-mus den gro.13ten Teil desselben erfiillen. Auch ir,t <ler 1 
Cimuibeutel gut entwickelt, "·ahrend er bei der GattuJlg Ecliinxlw1,m,u 




1,711 U.:!, Hals . . 
0,3H O.:!:? Bauchaaugnapf 0,:!4 Ii.:!:! Mundsaugnapf 0,10 I 11,064 Praepbarynx 
0.16 I -Pharynx 0,10 (l.fi;,4; Oesophagus 
0,:?0 
Vorderer Roden 
0,12 I 0.1:! 1 Hinterer Roden 0,14 I 0,1:? Ovar . .... 0,040 
I 
O,t.)-111 Eicr . .... 
I 
0,0736-0,( ~36 O.O;H-t-lJ.1)i HS KrageDBt&cheln U.IIJH:? U.U04i4 Ci.rrusbec-tel 
0.1m fJ.U~il•i 
Artdiagnose. 1,761'1m h•ng, 0,27 nun brtit. Kopfkra~e11 tuit 
24 Stacheln in einer dorsal unie!'brochenen Reihe. Hoden klt'in , nm<l-
lich, in der Mitte des Hinterkorpers. Ovar im \'ergleich zu <lf'n Jioc.lt'n 
groO, dicht vor diesen. Uterus 1rurz, mit wenigen Eiem. Dotter~;t&ke 
structurloe, in Form von zwei schrnalen Streif en seitlich <ler Di1m1srhenkel 
Von der Bauch.saugnapfmitte bis zum Jlinterentfo, •lur<'h ciue hn-itc, 
giirtelformige Zone in der :Mitte des Hint~rkorpers m.iteimrnder ,·er-
bunden. Praepharynx sehr lang, fast so lang \\it' dn Oti-11plrngus. 
Na'-"cularl11 neocomeralllt' (Fuhrmann 1028) 1). 
Es lagen <las Typenexemplllr die11er Art und t.•in weitercs Tier gleirlter 
Herlrunft vor, ferner reichliches eigene& :Material und H{·hlit•Lllid1 Jiegt 
1
) Vgl. Syat. Teil Subfam. Pota11igcrinat-. 
Al'olafy t. NatUl'INOIJt,b&e, N, l'., Bd, 12, Heft 2. 
008 H. Mendhf'im 
ein Til'T aus ,1~111 Burlif1ur Museum vor, das dort al, ,,Peta,ige, pv.,90,0 
f)st.!!ee Glas 4740'' auO.H\wahrt wir<l. 
Ki;rperform. 8pimleltormig, nach hinten zu mehr ve1jtingt als 
na<:h vorn: Hint-<'rende zuge1,pitit, bisweilen acbwanzartig aui.gczogen. 
Ki;rpu in •Hohe des Bauchsaugnapfn drehrund und sehr dick. Die 
Dicke niuunt von bier auR nadt hinten zu gleichmi8ig ab, gleichuitig 
geht dd krcisrunde Querschnitt in einen mehr qutrovalen fiber. Hals-
teil auffaUcn,1 hreit und lar1g, bandartig flach und iu.8en,t dtinn. Vorder-
ende du Halsteils deutlich abgesetzt. , Die gleiche, iu.8err.t typische 
Korperform wird bei einer weiteren Art beEcbrieben, EcAinolloma 
fll("n1id .. ,· lfarco del Pont ·J9t6) aus Podittp, oontifli-!!11 in Brasilien. 
Kopfkragen. Vom Halsteil gut abgesetzt und at.ark entwickelt 
Gesamtst.achelzahl 17, auf jeder Seit.e 4 Eckstacbeln und 9 Rand-
,;tacheln. Die Eckst&cheln liegen dem Kopfkragen nicht an, sondem · 
stehen im schiefen Winkel ab. Die Tabelle ver.zeichnd daber info)ge 
J cler perspektivischen Verkiir.zung nicht die tatsichliche, sondem die I 
,,8C'heinbare optieche Lange" derse)ben. Randsta<:heln groB, fast so 
Jang wie der Kragen. Basis der Stacheln abgenmdet; Ende <lolchartig 
zugespitzt. Die Art unterscheidet sich hinsichtfich ihrer Kragen-
~tachelung in einer Reihe von Punkten von dem Typus der Gattung . 
P:tasi.ger exaeretm. : 
RandstArbt>ln . . . . 
.Hand- u. Eckstacheln 
P. uiaerrt,u .\'.~ 
Ungleich Jang I Gleich Jang 
B88i1 u. Spitze gerundet BMiia gerundet, 
Spitze dolchartig 
&kvuuJwln ..... I Weeentlich linger &)1 
Randr aeheJn 
Ni<'ht weeentlich l&nger 
als R.andatacheln 
Mannlicber Apparat. Hoden klein, ne'beneinander gelegen 
und etwN versetzt. Cirrusbeut.el gro.B, anni.hemd bimformig, Genit.al-
offnung an der b~iten Basisfliche, verji!ngtes Ende median nach hinten 
gerichtet. Genitalonnung auffaUend gro.8 - sie erreicht fut den 
l>urr,bmesser des Cimiabeutela; mit einem Jcriftigen Sphincter. Samen-
hlaee klein, Para proet.atica nicht sebr stark entwickelt. Cirrus sehr 
Jang, rJiim,, musku.loe, unbe\\·affnd. 
WeibJicher Apparat. Ovar Jdein, nmdlich, vor dem linken 
Hoden; r«bt. V'>ll ihm die querge.treckt.e, merkliclt grolere Mzm.Jl'ICbe 
1 'Drille. .lDottert:tocke in den Seit.enteilen dea Korpen. Oro.lite Brei~ 
Beit.rlge au Syawnatik Wld Bfologle der FamiUo E<-hinoatomatiill\e, 209 
in H6he dea Ovars. Eine achrnale Zone um beid~ Hoclen freilas,end, 
wenlf!D sie hinter dieaen breiter, berU.hren sich dicbt hinter den H()(len, 
obne aber 111 verschmehen, 11ebmen wieder an Breite ab uncl endigen 
I 
mit den Darmschenkeln. Sie wendtn sicb dicht hint<>r den Holen von 
den Korperrin<lern etwas ab. Vor den Roden verlau{f'n sic als zwei 
u:bmale bogenformige Streifen, die auf das Genitalatrium zu gericbtd 
sind, und in <lessen Nahe sie endigen. Die D()ttergi.ingc gellen in Hobe 
des Ovars ah. Bei dcm Typenexemplar von FumwANN fand ich einen 
Dottergang hinter den Hoden abgehend, derdann zwiscben den beiclen 
Roden nach vorn verliuft. 
Exkretionssystem. Exkretionsblase seb ... groil, annihem<l drei-
eckig. Beide nach vorn gericbtete Basisecken sind in zwei Zipfel am1j.'!'c-
.zogen, welcbe die beiden Hauptstamme abgeben. 
MaOe von PtU!ei~r 11«lCmm11«. 
Organe I SpaJte I ! Spalte Jl 
I Korpcr Lange B~itr I Lliugc Breitc l,12 0,32 J,f>:! o,t8 
l Baucb...i.l!gll&}lf 0,37 0,2-1 0,30 0,36 
Mundaugnapf 0,092 0,0811 o.o~o O,ObO 
1 
Praepharynx . 0.10 0.()6 
Pharynx . .. (J,080 I 0,012 0.080 I 0,fM;.) 
Oesophagus 0,28 0.32 
Jtiechter Hoden ? I ? 0,16 I U.titi Linker Roden ! ? 0,20 o.otr, 
Ova.r . ... ? ? 0,(Jt!0 fl,fl+j() 
1 
Eier .. . . 0,080 0,062 0,080 fl.OU 
! Cirrusbeutel 0,26 0,12 (J;Hi o.oso 
; ruagen 0,12 0,26 O,l!i fl .:i,, 
Rand.!ltacheln . o,~o 0,016 O,ctl8 I ( I.f l~' } Eckst,11 ht>ln 0,112 0,020 0,110 fl,0:!11 
Spalte I: ,,Pet<ui,ge, pwigens, Oolymbus crista.us, Ostsee GI. 4740", 
Zoologisches Museum Berlin; Spelt'! II: Type FUHRMANN. Nebt>n der 
kennzeichnenden Korperform, die bei P. f>UngeM eiformig, bei P. 
~ aber spindelf'ormig ist, zeigen <lie in obiger Tnbt>lle ver-
.zeichneten Ma.Be eine so gute Obereinstimmung, d&B an iler FeW• 
beatimmung und Identitat· des Parasiten mit N. "~ kein Zw~ifel 
auflcommen kann. Leider sind Zeitpunkt un<l Be,.timmer nicht zu 
ennitteln. Der Fund verdient Beacbtung, weil Fumuu.NN die Art erst-
~ 19'l8 in der Schwei.z fand und beschrieb; Funde aus DeutllCh-
, land aber bialang ttberhaupt noch nieht verzeichnet wuiden. kh fand 
'10 R. Mendheim 
eie oft:, nicht nur iti1 Haubentaucher, sondem aurh in ancleren Wirt-en 
··•us dc,nen sie bislang Uberbaupt norh nicbt lx-kannt war. Es i-ind die; 
der Rothalstnucher (Pcxlic"f}a grifflgt'tl-a), der Scbwarzhalstaurher 
i(POfltcejJS fligrirollis) urnl der Zwerg!auche!.Jf...~icfpa ru/icoUis). 
III. Sysftmatlsth~ tJbel'llltbt ilbtr die Familie. 
))ff Familie ErhinofitomaUdae als filyi;tt>paatisehe Einheit. 
Die einzig.:m we~ntlich1m Arbeiten, die sich mit der Familie als i 
okher bcfa s..,en, '4ind <liejenigcn von DIETZ (HI09) un<l von OJ)HUER 
(1911). Das Yerdienst von DIETZ ist efl, die alte Gattung Echit1ostoma, 
11ad1dem ,sie, in ihrer ur..priingliche"l Form wi!•der l1e:>rge,;te)lt war, neu 
uf.rut.eilen. Da.B DIETZ hierbei in manchen Punkten Z1i weit gegangen 
ist , hat b<'reit.s Om-INER aui;geRprorhen. Es i&t auch erkJarlirh, wenn 
F.ich DIETZ auf die Aufi,;tellung neuer Gattunf(ell bescbrankt hat. War 
doch die zu leistendc Arheit zu gro.B, um auf einmal bewiiltigt zu werden. 
Wenn auch die von. DIETZ ge~r,haffenen Guttungen i,n wesentlichen 
11oturlid1c ~n<l gut abgegrenzte Gruppen hilden, so ist <loch die For-
muJicru1ig 11einer Diagnosen nicht immer sehr g]ilcklich. Oft fu.Ben sie 
zu ~ hr auf der Korperform oder auf anderen veranderlichen Merk-
11mfon , (Jie zu einer i;:dwrfen AbgTenzung wenig geeign, t i-1 1d •• 
Eu t ODHNER h]ieb eine SyntheF-e <In ncugeschaf1, 111 .. Ordnnng 
n,r!,t!ba]ten. fkin 8yotem bcdc.utc.t zweifello:,, einen gro.Ben Fo1ts.chritt.. 
J~in eingeliend1!8 Studium zeigt aher rasc h, da.B viele Fragen nicht be-
friNligcml gflol'lt, oder nffen gelaflst:n worden sind. So l,gt z. B. ODHNER 
1 cin zu i;tarkefl U<:widJt nuf die Am-hil<lung der Hautbestachelung. Er 
1 dre:>n,t , ;JaJl man ihr keine gro.Be Jkdeutung beimessen ~fufe, fii.hrt 
i,~ n hn hei fai-t alien Gattungfi(Jiagnosen an. Ferner weist. er ruit Recht 
dnrnuf l1i11, c.Ja.(3 nur Arten mit ahnlichen StachelzaHen in ein und die-
ell,,! G11ttu11g gebtellt werden diirfen, hilt sich aber ni<'ht immer streng 
n <liese Forderung. Die Schwierigkeiten bei der Schaffung eines natilr-
lidi.~n SyiW•ms Rind hier, wie im folgenden zu 11eigen sein wir<l, besonders 
roU. fan111al weil es 11ich um die artenreicbste Trematodenfamilie 
1a1JCl,!lt - Li,d1eute sin<I nicht weni1er sis ca. 250Arten bekannt - zum 
ndt:rcu sind manche A1t-en nur Hehr i,chwer ~egeneinander abzugrenzen. 
rtift man in Weiterverfolgung des vou ODDD eingescblag~n<'1t Weges 
die cinzelnen Organsyateme auf ihrtn sy&tematifchen Weit, EO ergibt · 
. l1 folgendes Bild. 
,fan kllnn zunii.chet 2 Grun,en untencheidt-n, nimlich iibtirpnga-
ler1ku1ale und wlcbe mit Grenslillen. Entere 11ibd dit1 wicbtigenn. 
"'="'~•=_j 
'hlt;e sar .,....till,_. ..... dlr Pamilie &lainoatnmatidae. 211 
Jlierher, p~ Knf,n (1) 1IDll Knpnbeataebelung (2), minnlicher , 
Bndappara• (S), ,d&Jen dee ........,,.pfee (4) und Pine kugelige Auf-
treibung dea Votdenorpen (f>). 
1. Der Kragen. W"D'ldieh typiache Kragf'nformen konuncn nur ,J~n 
0.ttmagen N~, P.._...wm und DrepaNO«'Jlhalw zo, 
aowie Pormen nm donalem Krageneinachnitt, d&f: 11ind Pata/i«r und 
pJ,nm,rstonVM . 
I. Die Krageubenaehehmg kann durch Ein- oder Zweireihigkei 
der @tacheln gekennzeir.hnet aein, sowie durch An- oder Abwe!lenh~it 
einer dona.Jen Unterbrecbung. 
3. ~ minnlichen Endapparat ist die Ambildung der Samen-
blaee und die CirrusbestMhelu_ng zu beriicbid1tigen. 
Die PllDkte 4 und 6 kenmeichnen die Gattung PtgoMJmum, Cl.auno-
; ~ und Bal/our'UJ. Bei enterer in der Mundsa~oapf riickgebil<let, 
1 
bei den beiden letsteren der Vonlerkorper kugelig aofgetrieben. Dam 
kommt, eine Anzab] bedingt brauchbarer Merlanale: Hautbestachelung, 
Gti>Cc ,les Cirrusbeutels, Lage, Form und Gro8e «ler H,.ten, :,0wie Aus-
}Ji!tlun~ der Dotterst&ke. -
Vic5e bedingt brauchbaren Merkmale sollten ntll' in Vflhindnng 
~ einem der oben geuannten iibergangslosen Jied:J11aJe zur KP.nn-
zeichmmg von Gattungen berangezogen werden. Auf die.-;t'r Grunil-
lage aoilen im £olgenden die Diagn011en der F a milie, sowie der SuL-
familien, Gattongen und einzelnen Fonnen besproehen werden . Aile 
nicht typiechen Merkm.a!e l!IOilten in der Diagnose der betreffenJen 
systematiachen Kinheit weggelamien werden. Sie sind nur ftJWot iL~r 
IWlaat, C,er du Bestimmen erschwert. 
Au z~en sind alle d.iejenigen l lerkma~ unberiick-
aichtigt geblieben, dir. meiat nur an Schnitten nacluuprufen smd, denn die 
eineehligige Litaeratur zeigt, dal bei Xeubeschreibungen oft nur w~ 
Tiere ~. so dd auf eine histol<>gisehe Uotersuthung vemch-
wadea nndh,e. Es sind dies die Pars prostatica u.nd das Eurttiol:B-.,_.. 
..._ Berlkn•rr•• ...... 
I a rtrcbe Formen; stet8 wesentlicll •-
.. ....,l'ormen, bei denen der 
llliaeM. TOlderea Tei1 aulgevieben • 
••r Kirper111iue, .~ ,-ent, 
--------&uclaaffle wrte.r . Atil.._ .. oder a1rei fortlaufeDde Rei 
11. lfondlwim 
Vo11 ~t11d11•lu, die elfin-al Jntnhro<·h<'n 11ein ktinn,-n. l'hnn,1x ""'' 
().,;.oplu,~ui- - kt 1.t,~1n i-t,·tr- als epitbelia!'?r P~'. u,!ooe.•ioph;gus aus-
i,:,·hil.f, t f,•111,~n 11i.-. )>11rn1~nhcJu11g mC(lian vor elem Bauc:hsam~1u1.11f. 
Hu,lc•11 n11•il"1 n11·cl;a11. i-t_1ltf!11 l'<.'11rag, aher irnmer bintereinand< r 1). Ovar 
1<tc,t._ ,or cl1•t1 llo.-11•11 , 1111•i1-t. k11•i11n n)s ,ti,•S('. &·halendrii.~ zwiS(·l1c11 
Hocl1·11 uncl (h·ar. L.\l Rl.:Jt~dwr Gang vorhaml,'.n. :Ein <chtes Rrc·1•pta-
1•11lurn ~·mini., f.,Jilt ,t, ts. 1>i,· Dottenst&ke erfilllen al~ zw"t•i Streifen 
,·on w,·d1.,1·h1du H11•itc dw Kiiq)(•trii111ler un<I reichen his in ,las Hinter-
Naclc•. l'tnu . .;i-:d1!ingen 1-frt.., nuf ,1,·n Raum zwiscben <len Hoden und 
Uaud1~rnr:1apf ht '.:-c lir:inkt. Exkn•tioni,;.p:,ru,-; terminal oder i-ul,tnminal 
.Exkr,••io111,l,l11s1· c•i11fa<"li; dt•r nnpaar<> Haupt~!amm gabelt sic:h hintn 
cl(•n Ho,lt•Jt. 
Diei-,e For111ulierung unifa.Ot, aJJ., typisc:hcn Echin~"t-0matiden, fonJert 
hn 11ud1 di1! Entfornung w-r.-d1icde,1er :Formen, die bi.'<lang in di, ~e 
J,'amili,· ~• i:-tdlt wurdeu. 
1. }'"t1.dn.:Jw;usllJf!tUt1~ i 11roro1tnlu111 (}1Jhner HHl kaun wegen Fehlens 
cit•!' KragP11h11.-.tad11·l11ng nic·ht in der Familie hleiben. Wfud~ lllan sich 
in 1ln J >iagw,__,: auf die .\u-.1 1ldu11g cles Kragcns beschranken, :--o 111tiiltt>n 
gl'"isse P:-ilo.,tomiden, Pl1ilophtbalmiden 11nd an<lere Formen in die 
1-'amilit• 1•i11l11•zog1•11 wncli•u, cii~ alwr siC'her nicht hierher geboren ! 
2. Bei Ed,i,t(.1,'>19,J,ill<1 t-iry,,Ja (Lt,lmur) f1·hlt tier Kragen; 8ta<·Leln 
tiidit altemi,'. rer:d ull<I i11 zwei ununterbrv<:henen Reihen ri.'l~• um ,Ien 
~Jundsaugnapf anµ1•11rdnet; wahri;<·beinlic:I, in (lie Gattun~ Dil1et11i&te-
7,ha,,,u gc1bi;rig. I>ic• Art Wbt!Jt von dieser Gattung allerdings hiolo~riS(•h 
ab, <fa clie Arkn dersc.•11)(·11 i11 Fi:•when ,·orkommen, wahrend cler \·, r-
1-,t._•h,•nd" Parasit in Are,1on·a i11terpres gefunden wurd". 
:t .~Jfi,1li11 SJXlll"'l"tt1s geLijrt wahrscheinlirh ebenfall,; ni<·ht in di" 
Fa,uilic•. .Es i.-.t zwar ei11 Kragen vorhan<len , <ler aber nur zwci E..:k-
1,tad1t•J1,!nippN1 tragt. 
4. Di~ Gattung ParQrc/,is wurde l*reits von STROM (HJ27) in die 
FanuJie Pl,iwpldhal,11idae tihergeftib1t, wo Rie auch hingeburen diirftt>. 
f.). Th·i A'Jl<JrcMs rogobt!jj (Linton Hr28) fehl~ ein~ Kragenbesta<.'be-
lu11g (\·gl. 1). Sie .ibt dahc-r .ebenfalls am der Familie auszuscbeide!l. 
ti. St'7,lwtwproror"uk1 uw-i Prixe 1934 auc lhtdarlhra zibetAu:a. 
Art. IM:tcitzt waler einen Kragen noch eine Kragenbelrtacbelung und ii-t 
<lurd1 t-inen geatieltcn Baucb.saugnapf "usgeuichuet. Eine Besiehung 
zu der Gattung .~Aa,w,p,ora Odhner 1911, auf die der Name achlie.Oen 
n ki;nnt~, ist in keiner Weise vorhandcn. Vie Art <lii.rf'te wuhrsci..eir-
lich in 1~_!_i:.!amilie 0,>«XJeluLu Ozaki 1928 oder P"'°"""Ndat gehon.ah. 
1 t J)j,. dn:ti~e Aumahm.- haldt-t Pda#igtr -..~. 
I :&itrlg" aur Syatematik und Biologie der to'amilie F.chino11tomatida(•. 2n 
7. EcAirao,toma tzaape,atum. Die&e Art ht au<i (ler Familic• Erl1inu-
ltomatidae endgUltig ausgeschieden und zu den Pl,ayiorchid,,r gc•stt-llt 
worden. 
8. Bei der Gattung Cotylotretus, vor. der BRAtTN fiilH<·hlielwrw,•is.• 
angibt, da.8 sie einen Kopfkragen babe, wird von ODHNER mit Re,-ht 
auf das Fehlen desselben hingewiesen, was ich auf Grun,1 vc,n eigenem 
Material bestatigen kann. 
Die 3attung Ooty'lotretus, flir die SK.RJABJ?-r (1937) in ric·htiger Er-
kenntnis ihrer Zugehorigkeit zu diesem Formenkreii; eine neuf' Sub-
familie geschaffen hat, mu.B aus den oben dargelegten Griinden au~-
geJChieden und als eigene Familie der von SZIDAT gescbaffenen l:nter-
ordnung EcAinostomataeingegliedert werden. V gl. auch CAnALLERO (l!t:m). 
Bestimmungsschlussel fiir die Untnfamili,·n. 
1. Paraaiten dcr Gallenglnge . . Pegoeominae n. Subfam. 
Paraaiten des Damas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
2. Vorderkc5rper aufgetrieben . . . . <.:haunocep11 ·d111.ae n. Subfam. 
VoNterk6rper nicbt aufgetrieben .............. 3 
3. Ci.rruabeutel wen.igstens doppelt so lang als der Bauc:hsaugnaJ>f; Hodt·n im 
euBeraten Kor]Jerende . . . . . . . . . . Himasthlinat· 
Cirrusbeutel ktirzer, Hoden r.nders gelagert -l 
4. Samenblaae geteilt . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
&menblaae n.icht gi?teilt . . . . . . . . . 
5. Kragenbestachelung dorsal unterbl'()('hen 
Kragenbeetachelung dorsal nicht unterbrochen 
6. Kragenstacheln in 1 Reihe angeordnet . . 
Kragenatacheln in 2 Reihen angeoninet . . . 
7. Bauchaaugnapf in <ter Korpermitte gelegen . 
Bauchaaugnapf vor der Korpermitt<> gelegen . 
8. Kragenatacheln in einer Reihe . . . . . . . 
Kragenatacheln in 2 Reihen . . . . . . . . 
,; 
Paryphostonu11 ... n. Sul,fam. 
. . . . . . &hinochaaminae 
M.icroparyphii.na.e n. Subfam. 
. . Petasigerinat• n. ~uhfaru. 
•.•.••.... ..• b 
Xeph10l!tominae n. Suhfam. 
. . . . . Ec>hinostominat· 
I. Subfam. N eph rosto min ae n. Rnl,fam. 
Diagnose: Unter-mittelgrolle bis mittelgro.Be Formen; Kragen 
trro.B, scbeiben- oder hufeisenf:-mig von typischer Gestalt, <ler einen 
dorsalen Einaebnitt aufweisen kann. Kragenstacheln in einer Reihe 
angeordnet, Roden klein in do Korpermitte. Samenbla~e ung, ·teilt, 
Cirrus unbeatachelt. Ovar nur wenig kleiner als Ho<len. Dotter:-t&ke 
auf die Felder seitlich der Darmschenkel ~schranld, freier l\littel-
atreifen faat atet.s vorhandenl}, Die l,;teru88<'hlingen erfi.illen ni<'ht die 
pnse Breite zwischcn den Dotterstooken und enthalten .zahlreiche Li11 
aehr uhlreiohe Eier. 
In Vogeln. Mit zwef Gattungen. 
1
) A111Dabme: P"'°fi/• coui•ili•. 
.,. 
■ n r r 
.,.._,,~.._o ..... ..._ 
. . . . . ,. . . . . . ,..,,,,.,,, 
••.... • Y,JA, • 
I 
TCIII tn--r Oe.tah 
,.taUdleJa in.._, KNhe. Haat-
•• lbedian. Ut.naa Ian•. 
~a pt pkrnn•it-hnt-t. 
l,t not"b danur hinzunl.,.n. 
11,.,n Art zif.ml~h 
P. uet1Mi,u,1... J,,1,,.111,,,. w1.;, 
Ui, u J~t!•, P. /mln,tw. .lohn-
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Diakuuion. Ft'~r ~hort bi.-rht-r • in«· n,11 ,luttx.i.To~ (l!t:!S) 
he.hrit'hf,MArtdf'r GattJJn• Edi"""'°',.a. HdtiH,1¥fmH,, m,s(mf..· IH•i-111.t 
l'int'n whr ~n flarh ..-beiiienfonuig.-n Kopfl.."1'11'!.-n ,·011 ~-hirnuirti:.:,·111 
Umril. RandllUt'heln, llM'h i>f.ittt'n ~iten hin an (:riiB.• z1m(•li11M1d, 1111r 
in eint'r lkihf' an~nlnd. Hotlt'n klein in cl.-r Kiiq,.•ru,ittc• )!1 •11·:!1·11 . ni,· 
Dottent«k~ ..,_n einl'n hftit('n llittebtn·ift•n fr1•i . Hi1! .\, t ~•·lu ,rt 
ait-her nw:ht in die Gatt. EdtittNtoMa, !IOnclem in ,lit• ffott. .\',7,/1ro-
,,.,.__ Sie anterec·heid(t 11ich ,·on ,len cll't'i hisher l,d.::1111 ,t, •11 .\itt-11 
durch ihttn Wirt (Galli,.ultr ,,.,.tbro.a). 
II. Kub(am. EclJinoMtominat> . 
......_.: Korp-r lan~rtdct mit nid1t t)11i1,(•lwn1 Kc,p(krag,•11 
ohne donalen Einllt"hnitt und mit n-ei fortla1•fe~clt>n 8tJ1c•lwlr1•ilw11. 
Hodt'D m.iat grol, ~Jrandig und lin~m·al. Cim1oel1t:-utt•I vorl1n,,.f,,11, 
laochatena 11/,PU&J so Jang wie cit-r &udt-"UUJ..'1\apf. ~uu, 111,111.-.1• 1111-
. pteik, •wundt'n. t'irrua 11tf't3 vorl1anden. 
DiakaHion. 0;11DRJt llt"hftiht: .,Cirru!<hcut('I fur ~t;"ohuli«·h 1,is 
au Jli&te dee Bawh•a,p1ap(es ttich~ntl", en:ihnt aher, •lull 1li1• l:at-
'°I Br,-:,a ... a:cb.r auch in dif'At' SuL(a1:;iJi,. t•ing,•n-iht ,,N,11•11 
llllae. Di.er Aaffaaun~ bnn ich ruit-h our anl'lf.•hlit-&•n. J>i,• l>ut1,.'l10"<' 
111111 aber dann wie oben ,ct'iindert 1n•rcl~n. f>i., An){nllf' ,.f'irru<: IJ1111-', 
1 fir....,.._. a.n~IN-k" iat W'Hthi, da 01>.HXU t,t.•Jbi.t 1li1! C'irru 11-
.......... ala IM1lea Jl,.rJmaal in di~ Diagn 
,-. aalnimmt. 
9nttenpn: ~,,"--~ 1909, Bd,i,. .. 1"' 
I I. ; ■ a. L a.lolplai 180P, Jleli•idJG Hiilmt-r 1~:JO. 
•· 1-. Br, I au. Dieu Jt,fNI, Arfi/ff'Ai#Otll(!IHttM 
•I N m ■ Dietauoe. 
I. Ou&. • .,_..,, ... bi.&& J 
0..... (UU) bt rt f • ait a.u. dall die Tall Un ~bfone ---a--.-••· ... , .. •~tat•delN!rdvda 
•••,-~,,· t •••• ·.a.•--· .. &A 
~.,. H. MrnJ.heim 
w. &ei,!1e1t der l'.~"" p~atira ";!!~h~!!. F:::-::.::- ~ht., •• L. i,~u" merkmai 
di~ <•;rruibe~achehrng u. Wie v.-e1:ig braochbar du Ente llerkmal ilt, 
geht ,I\!:, • tnn~-i:M Diagltoee <.\er Gattung P~ hervor: ,,Pan 
proi-t.!ti""' Yorhandcn , ? )' '. CirruBbeetachelon~ iBt our fti!' \itr (ftlnf!) 
Ar,•!:i von neun hi11Janff J.ic:-hergeBtelltc,o Aiten nachgewieeen. Bei der 
t:;i,i!)(·h•m (!) Art E. ra~J.t&ftfflffl Dietz; il909) kaon Onma eine•aolche 
nicht 110.:hweiS<'n. Trc,t,:dcm nimmt ?r sie in die Gattongadiagnoee 
auf und fiihrt E. oapibineum a!s Art an. Femer_sch.reibt er: ::HAwrt-
he,:♦actwlun;t fast die ganze Baucbseite iiberziehend". Bei B. ~' 
E. i,1-<":'tnc •.md E. it1r.ra1Batum feblt sie ganz. Bei B. itterme, du von 
Unlll\'ER ebenfaUs hierhergestellt wird, schreibt FullBJI.A1'lf, daB die 
Hauth~Rt:.chelm;~ ,,sicher" abgefaJlen sein d1irf'te. Diel iat naeh eigenen 
' l;nte-:sucbungen des Typenexemplars dieser Art oicht der PalJI). Ob 
<lie , ,scharfcr gefa8te Diagnose" 0DBNEBB uoter dieBell Umat.inden ala 
••in.- VnlJt'RNi>r..ng zu bez.0 ichnen ist, erscheint mir rtcht .zwei!~lhaft. 
8-:lilid~iich gibt nocb SPREHN (1932) eine DiagnOIP, die ebenfalla 
als unzuw.nglich bezeichnet wtrd•;n muB. Die Lage der DarmgabeJ,mg 
iot fiir t~ine Gattungsoiagnose ,..,1llicommen wertloe. weil ai11 g '\"er-
a! •·l~·1i..i,·h ist und je nach d~m Streckungsgrad ihre I.age wechaelt. 
Fernn schreibt ~-e wcitcr: ,,II.xlen glattraodig, langge■treckt and 
,,. "chliingP)t". Diese Merkc .. le treffen zueammen nur allf B. 
<i,.pi:.:mr..m z·1. Bei E. i.~t• i;i..'ld sie eingekerbt, bei alien Arten-auler 
F. ,y:pi!., ""' 111i11 E. int'N1..!- Rir.d sie ni~ht gear,hJingelt, bei B. 
;,,,~ ~~~--r.r.P. J!). ·:i ;l'f?1tum, E. meli, un,1 E. min.um sind lie nioht lug-
.·,~rn l.-~. 7~;.,e,- heiBt e•,: .,Cirrusbeutf>) bis Uber die Mitt.e dea Baaeh-
! tlUgDa:pfPA hinsll!!rt.ichenJ '. Dies t,rjfft fiir B. gtlfff'ft'Oi., B . ....... , 
E. q,e!i ·! und F..uch fiir di~ typiscbt . \rt oi"ht oder nicht immeJ' •· 
8chu;, du TJmstaud, dal1 nicht weoiger ala vier ver1ehiedene Oat-
; uo&e..Jiagn08en •xistier1;n, die alle keine alJgemem~• Gtlltipc,it habm, 
we111.; ,fa;&ef hir, d:..O ,Ii-: hier vereinigtea Porm,n bine natldinlae 
f'Jl'upre hilcten. E., zejgt aicla nimlich, dal die ArteD Jl. -,•• •- a 
B.n111w~r.tMn je 43 Stacheln, E.,a,,,eu, ud •. ilooo- j, ~ 
Sta<•!,f'ln, B. incrauatvm und B. flWt"l'ffl)i je 6f, 8tuheJa, •• ..., ..... 
und F. ,uinum je 27 Stacheln haben. • lu.ndek 11iela d +tel+ 
11:n .z"Vej vetBChiedene Oruppeo, die niobw miw1zender • tml ...... 
1md bil!~ )(,,,i,_fa,,Oapilcl•-. Gtappe'""!?d,,llo-• 8111ppa• ....... 
11,t wf'rc.ien ,•,d'en. Voo diwll beidea erwttin liall ..... u I bid 
Ii,.'., l.:tst~1't' 11, eia ~bloueaao Gan-. . . ' 
1) V11•lmelar W .... Illar W. llhtt 11, .. , ... 
/ JINtrige- ;.. Sy.tt-matik and Biologfo der Familie F..c:hinri!toniatidae. ~li' 
.... • . • • 4'• .•. - . • . • . • ,. 






. Ji. tvtptloJttttffl 
E. iJ1tm, 
,:. ,,.,.,.,,,,,,, .. ,,. 
fodl"11f/\m1ig 
Q"l-~,-•- .J..r-1 ♦ l} 
lan!=)rf-St n.-c'< I 
u n 1-t11c·hc·lt 
~- JlO<'OJtllm•GrupJJ'.:, 
I }. ,. • mt.-/-,'. j,1,vy~, .... 
i.".tlli,.fll1' 
I
I c,.1lr11ni:1•.•1 _•"l,·r R1,rntld . 
r,irmi~ IN"f'tlld, It 
•..-..-t .. uh,.lt 
I unto'i!d111:•Jil.!.n11ul. ma,,,.,,, 
i 1.., .. t,.«·lwlt 
Die hierber gehorenden Alte11 ~ind ••i11l1ci, li,·li, .~ie .,t, ·h11 cln (:-:~tuni; 
~ (Rudo)phi 180H) sehr nah,! und 11nter:,d1r-i«l1•n ,id, n,;1 
dieser our in :nrei Ptm.kten. 
1. Di~ IL..uth.:.-.t-"=l?tiung reicht n:l<'h hmttn ltis zu ,I.,n H,_ .. )1.:11 odn 
dariiher hinaus. Dies trifft al>E-r '.luch ftir ~ir.:;!e A1t1•n ,lt•r <.:attun!! Er/ii,,,._ 
llofRa zu, und zwar fur Ec1.i"'nt0t11a t1wcro,-clai1t An,io & 07..l ki H•::'!:t Erl, i,,,,.. 
11"'"'1 microrclaii Lut7 l! ,~ I und Eclti110:il()ff1fl ,niyog,ucni 1:-hii Ht:t~ zu. 
2. Die Dcttcrnockc hcginncn erst in cini;:cr .Ent ~,n:u:i!! h'.•~r~r -!er!! 
Jhuch.i.aognapf. Das gleichc? find('t sich b._.i eini~"n Arte!, dn f;..atrnng 
EMnoucm,a. Es sin,J die~: E.:lifoostm11.'l ,,1rrcrorcl1is An«lu & Ozaki 
l!r24, EdriftOll.oma tur/;1.,/a11ic-t,,,, K,arova 1n~; lllil l E, : .. ,,,,st,•m{l 1,vrft'11., 
Yamaguti 1933. 
~,a wird dahf'r fo~ende Xeuord1,u11g bzw. Auftt·ilung dn Gattuug 
E 'P"t'1fPMU1,: in ihrer hishcr:gcn Form \·or~••S(-!:la~t'n. 
1. Die Alt.en E. il«.a11t111t un<l E. y~u,.u..,oi wn,kr. zunad1Et :,; -• :t'. 
Gattong Bdti"""""1fa s. J. iibertuhrt !). 
2. Die Capita,an,,11-Gruppe wir,1 ab uncinluiitlid1 aufµ, !t.-ilt. l>ie 
Ar tt:r1 B. ca~ (typitche .\rt!), E. i,wn,,t· un,l E. ir1crtt~1tf0,1 
biliien die Gattung Evparyphim;, s. l'>tr. mit folgencln J>iu:.:no,,.-. 
Bt,po,ypltiw,a Didz 190'J. D~o~· Kocpcr la•.~!~estrt<·kt, fa,i. 11 -
formig. Haut onbestachelt. Kopfkragt•n Fchw-ach enh,ick,.lr mit 27 
gleieh lan~n Stachl'ln in 2 u11unterbrod1enen Heibc_-n. H01len •Usrk 
iu« ptitnckt OJht wun.tfonnig. U.inusbeut.-1 boch"t"tu• lullh 5o L-111 
wie der :Baut!11an~pf'. Cirrus unhefrta.-h•·et. rn~ llottf>rstiid.:e enul~n 
~ p,,tr .R.wn h~r d~o Hodl!n. 
& dr-!i Arten. In Vog.•ln und SiUl(f!ffl: B. Cf17,itatt'tffll J>i.:tz Ul(r.♦, 
•. m .• n Dieaing 1860, E. ittmM (Fuhnnann u-.w). 
1) VsL ....... 8.tU,. 
, Ow •· _..,.._ fU".bai Gau. 
21~ 
J. ln \ "tigdn 
Ju ~Ugl'rfl 
2. Hr-.ll'n glattnu1tl ig 
Ho,J(•n dn1tt•k('rl1 t . 
H . . Jilc,ndb.,lm 





J:. jnsli!/l'tlSC Loon & <'iurea 1H22, E. melis (Schrank l 7~8) and 
E. ~-.,i,,um f1iur('O. 1921 wer<len in einer ni>nPn Gn.ttung .i.umunmen-
g,,fa.Ut. r;;, ,lie cin Kame Echinocirrus gewiihlt wird. 
2. Gatt. EchinocirrtU n. g. 
. Diatmos<': J,iirper pinmp, blatt- o<ler lancettartig, n ie faden-
fijrmig. vorn und hinten verjtingt, Hinteren<le breit ge~det, gro.Bte 
Breite in lfohe <ler HodP.n. Kopfkragen merklich sd,miiler als der 
Korpt•r, mit 27 ~leich langen Stal'l1eln. Haut des Vorderkorpers be-
i;t:whelt . Roden gru.ll, unregelma.llig rundlich, gelappt, massig; flachen ' 
sirh gegenr,eitig ah. Cirru1:1 ber.t·' ·helt. Dotterstoi;ke ],P6rinnen hinter 
dem Bauchsauj!Tlupf uncl verschmelzt!n hinter den Roden. 
. ~fit. drPi l'lid1('rt-n Arten. In Siiu~em: E. jassyer1se Leon und fl:urea 
Hlit. E. melis ~fohlis (Schrank 1788), E. suinum Ciurea 1922. 
Schlussel fur die Arten der Gnttung Echincxirru~. 
J. Dotk•ratoc·ke rei<'hen his zum Bauch~·1t!ll>lJJf ... 
Dotu•rstoeke rei<:hen nfr·ht bis zum &uchsau~napf . 
~- Efr.r 0,J~-{J,125 mm Jang; i11 Raubtiere1 1 •••••• 
E. auin•,m 
...• 2 
. ~- tndia 
Eier 0,182--0,154 mm Jang; im .MensehPr, . . . . . . . . E. -ja88yet, • 
Oh E. m"lis und E. jflMfyenB~, wie Szi.PAT vermutet, ident·,ch 
Bin, !. iconnte 1mr dnrch Nachpriifuog c!er 'J'~-()en ent1Wliieden werden. 
I>ie Wi~lererrichtung der Gattung Istmi.ophora fiir die oben ge-
nannten Arten erscheint mir unzweckmaBig, da sich die neu errichtetc 
Oattung nac·h lnhalt 1md Umfan~ uicht mit der ei11gezogenen Gattung 
J,;11,,-,,;(JIJ,lu,m LUhe lOO'J deckt und daher AnlaB zu Irrtilmern geben 
kij11r1f P. 
b. Oatt. EcAi,wpa,,pAivM Diets 1900. 
l>i1J von l>rzTZ (!UlO) ge~ebtine Diagnose ,-nthilt 1Wei adunf 
trcmumde Merlcm,.Je. 
1. l>i~ Ung)eichheit beider Stachelreihen, d, la, die Stac:heln der 
orol1:t1 keihe 1ind new ktlner ahl die der aboralen. 
2. notUtnt&ke hintm dn Hoden it.• daatlioh ptrennt.. 
lit' Anpben Uber Hoclen, Oftr, Dump ..... uw.- aiDd llber-
nu.ir, weil ,ie aur etwa 80% .u.r Bold....,.,._., .-,Ja pt oder 
Belt• &Ill' 8,atematlk un,1 lli,.l'lgle der Familic Echitu,atc,matida,,. :w, 
~hlecht pauen. ODDBR (1911) gibt, obne auf die Diag,u,..e von DtET7. 
ein111gehen, oder scin Vorgehen 1u lleMriimlen, folien<le Kerm7,4•idmung 
dieaer Gattung: ,,Pal'fl prO@tatica ft:hl,;. 8tac·hc]kranz zweireihig". l>11~ 
Feblen df'? Pan pr08tatira ist also ,fas t>inzig hrauchl,are llnkrnnl 
aeiner Diagnose, d~ sich seint' AngAhf>n tlhPr ,liP Hautbestachelunt( _ 
die uacb meinen Beobachtungen bei ein und derse]ben Art ziemlid, 
stark 11eh\.anken kann -vollkommen mit dcnen fur die Gattung Ewp"rri-
piium decken. 'Ober den Wt:rt der Pars pro~tatica zor Kennz.-idmung 
einer Gattung vergleiche man clar- bei der Gattung Eupar!1111,i"m 
Gesagte. 
S1tJllAlUN (1916) beschreibt einige Formen mit ,,gleich langf'n und 
fai-t gleich langen" Stacheln, dit- <'r ebenfalls in die11e Gattung .. t,·llt. 
Schlie.8lich giht noch SPREHN (1932) eine Viag"Tiose der Gattung, in 
welcher die Ungleichheit beider Stachelreiben als kennzeichn,mdt'S 
Merkmal ebenfalls aufgegeben winl. 
Der gangbarste Weg, um in der Gattung Eclii,1"7'111'YJJht"11• . die in 
ihrer jetzigen Form uneinheitlich ist, Onluung zu ,1 haifon, i-chcint mir 
in der P..etablicrung der von DIETZ gegebenen Diagn~c zu hcstel1en. 
Die Gattung umfa.Bt bis beute folgende A~n: 
1. E. tttmtiatv111 Dietz 1909 
2. E. apolvM Dietz 1009 
3. E. bactdtu Dietz 1909 
*4. E. bmlicawdo lahii 1935 
•o. E. elem Skrjabin 1915 
•s. E. COlllipt,M Barker & Butron 
1!116 
7. E. tkga,u (Looe 18H9) 
8. E. flun. (Linton 1892) 
9. E. ,mardai Verma l!l36 
•19. E. laniepa11vM Johnaton HIHi 
11. E. icltlA,opltiltoft Menf\hc>im rn~o 
12. E. japonicvm Ando & Ozaki 1!t·23 
*13. E. nt<>rdtrill."Oi Skrjahin 1915 
*H. E. nifutinrnt <1,!J .1;;,;r H•! 1 
•i;-;. E. o,;!JV"'* Jvl.olbton l!l,1, 
•rn. E. polilll$ Skr~t.in u11.-. 
17. R. paratd11m (]>if'tz l~•~•J 
1~. },.'. N't:'Ur:t"ltum {Lifut,,w 1:;-;:l} 
rn. E. 8isjal-o,n Skvort><OW )!13! 
:..'O. E. Bpl~ndtM Verma HI,~; 
~1. ( ! ) £. synl,1ri,.,.._ Bunld.-t" 193, 
*:?:?. E. ml,..,J•1t Odhnt·.r J!ll 1 
23. E. """·q,,ibiri<-,ott 1-it;;,•hilww Ht·.?:l 
Die mit einem • be.zeichucfon Formen 8ind, wii• iw folhtt'Utlt_•ll zu 
seipn 1ein wird, auuuacheidt>n . 
1. Bei E. brft1icavda IRhii 1933 tragt dt>r K ~Nl nur lU (!) glt•ich 
•• Stacbeln in swei keH1en. J)ie Dotteri-t&ke bt•,rinul•n ni.-rldkh 
Tar elem vor,Jeren Randc dea &uch11augnapfoll und w~hmelzen hintd 
aim ILNlen Yolllrununen, Die Art nm.8 auf Grund d~" llotten.tG(·ke 
IDWie der 8-ehelabl in die Uattung Pdangtr l>i~t1 HtOO c-in~reib ....... 
Ole a I • fiien • b.prttbende-n Art.11 mtl&tiMI eiftl4••t'ilf.n in 
6 ...... • I' 111fa111• (Badolpbi lQ) •· I. einp1liNle1t •'t'rdt-n. 
JI, ....._ 
2. B. NM..~.q., ... Buker und Ba.iron 19~. Mn 87 1leic,II langen 
,St.at:heln in &lN'i Reilaen, Dottem&k•, hinter den Boden v~nchmolaen. 
8ie in rlaher ebenfalla aus der G"ttung B~ im Sinne 
von D1rra aW11W1Chei<len • 
3. B. o;ryww,1 Johneton 1916. Die Kragenbeetachelung in naeh An-
e-hf.ii dea Auton einreihig und bestcht &118 gleichlangen StachPla. 
Pars proetatica vorhanden. Di-, Gattu.Lg Ec~Aitlm weicht 
eowohl nat'h der von DI¥TZ gegebtmen Formulierung wie nach der ..-on 
O»JDii"D so stark ab, daO auoh diesc Art auf alle Fille au,pechieden 
11-enfen muJ.S. Auf Grund der g,.g,.~nen &11ehn>ib11ng iat die Art <ler 
Eingliederung n0th nicht niher festzulcgen. 
4. B. Aa~num Johnston 1916. Auch bier stehen die Stacheln 
, in einer Reihe (vgl. 3). 
5. E. nt"lnticum Odhner 1911, von ODBND ala BrMnoltonta ttiloticum 
be;chrieben, spit.er in die GattU11g Bcl&iflO'J'MflpMtw/. tibergiefilhrt. )fit 
gleich langen Stache!n, in zwci nicht nnterhtochnenen Reihen. Elie 
paJ3t somit ebenfall'i nicht in die Gattung Ecl&i.flO'J'Mff'MWA Dietz 1909. 
Ii. E. volf1tdm Odhner 1911. Der Autor schreibt, da.B die Kragen-
stacheJn ,,in einer nicht unterbroehenen Reihe" (un Original 
gesperrt !) angeordnet sind. Im systematischen Teil will er nun u.ieae 
Art in die Gattung Bcl&i.noparyphium eingliedem (warum 1) und in 
daher plot.zlich ,,iiberzeugt, da!I di" Einreihigkeit nur eine scheinhare 
i.st". Er bezeichnet sie w~it.erhin als <fer typischen Art~ 
t:kga,u (Loos 1899) sehr nahestehend ( i ? ). Da er aeine Art nicht mehr 
zum ,,{ormellen" Typtiff rnacbeu kann, so bezeicbnet er sie ala ,,reeDea• 
Typos der Gattung. Ea wile wohl richtige,, auf .dieee mmloee Umer-
echeidung zu verzicht.en und sie durch eine Nachumenuclnmg der 
typiechen A.it zu eneuen. 
7. B. cJ,,,ci Skrjahin 1916, 8. B. ~ Skrjabin 1916. 9. B. 
politw 8Jcrjabin 1Vl5. Bei dielen dni Anen fmdet aio1l die Anphe: 
,,tkaebeJn beider Reihen (l)eich ooer fut gleiclJ. lie ..... duer bia 
R eiMr Naehantenaehung in der Gattung all llllliabere A.IND ........ 
10. B . .,,__. Verma 1986 )lat gleioh lup llaolleJn ia --
Beihen und Ult dahar ebafalla .....,,.._Je11. · 
11 ..... , • .,. .. ,.,w_., (Jiel: ....,.,,, .... ,, ,...,.. v-
'• Die ...... ..armupiabJana:& ►dsPN•_.· 
• Jlt .Aaallal ............................ .. 
n · Iii.I _.._kt E,117, t 1, ..... ... 
-. ........... ,hW,t ........ I 1·0 th>P 
MIL,m;;alf•• n llaac-·•--• 
- ....... AIII' ... ,,._ .... - -U•V·IW IMIJ' A'AIHIIIO .l'.A'QHICIJlORlaUU&l', ~~J. 
hildung lelik, Spec. inquirendal V.1uu:A ~, )bet 11threiht, daU ◄lit•~­
matiache 8&ellung unklar aei. Die Stachebabl ·wei&t mog)icherweiAP. 
aaf die ~attnng BMtttnMtJffllu., oder BwpAanO'pf'Of'a bin (Ptlal«)tr ?). -
Die Diagnoee von DDTZ 1909 braucht daber kaum ~eiu<le,t zu wrr,len. 
8. Gatt. BcAiflOf)GrypAium Dietz 1909. 
DiApote (nach DmTz; abgeindert): Klein bis UbermittelgroB. 
Kopfkragen gut entwickelt; 8tachcJn in z-wei dorsal nicht untcrbrochenen 
Rei.hen. St.acheln der oralen Reihe stets merklich kleinu als die dcr 
aboralen. Hoden ~lattrandig oder gelappt, oft mit medianer Ein-
achniirung, aber nie eingekerbt. Cirrusbeutel immtr kiiner al.ts der 
Baucbsaugnapf. Cirrus unbestachelt. Dotterstocke sind hint.er den 
Boden vollig getrennt oder sie beriihren sich ein kurzes Stiick, nie 
verschmohen. 
Mit 10 sicheren und 4 um;icheren Arten. IP VogeJn (12 Arten) und 
Siugem (2 sichere Art.en). 
Art.en der G~ttung Echitwparyphi.um Dietz 1909 (S) = in 8:ill!;an. 
E. accmiatttm Dietz 1909 
E. ag,1Gt1i,11 Dietz 1900 
E.a"81ra1Mia1111m (Nicoll 1914)- · 
E. bacvlu (Dieaing 1850) 
E. tM!flOHa (Looee 1899) 
E. i£AtAyoplglv.m Mendheim 1940 
E. japcmicum Ando & 07.aki 1923 (S) 
E. para.dun, (Dietz 190fJJ 
E. recttrtYJtvm (Limtow 1873) 
E. mjakmoi Skvortaow 19'2-1 (8) 
E. wut.•ibiricum Iasaitschikow 19'27 
Unsicbere Art.en: E. cle,ci, Skjrabin 1915, E. flezum (Linton 1892),-
E. morawilkoi. Sktjabin 1916, E. politm Skrjabin 1916. 
Schlii111el fur die Arten der Gatt. EcMooparypAiu111 Dietz 1909. 
1. In V 6geln . . . . . . . . . 
In Sluteru ........ . 
2. Jlit 36 Staeheln; unter 6 mm 
JUt 37 Stacheln; Ober 6 mm . 
3. Jlit 38 StaeheJn . 
Jlit 36 Stacheln . . . . . . . . . . . . 
. 3 
2 




)Ht 87 8tach~ln . . . . . . . . . . . . . . . • 4 
JIU 43 Stacheln. . . . . . . . . . . . . . . E. tl,garu 
Jilt 46 at.claeJb. . . ... u 
4. Obarr 4 mm • . . • J:. jlllMWPt 
Oat.Imm.. . . . 11 ... .,._ 
6. 'Ow JOmm • • • E,H.,,,._. .... 
v ... 10- (Ma 6mm) .......• 6 
• ..... ii ...... ftrbanden . 
■ ••I ............ •. 
22 JI . .Mc-ndh, l. l 
lliskus~ion. Aicber hif'~her geh',1t ,~·.ttinoatoma at16trala,ianu,n 
Kicoll 1914. Her Autor giht Ke)br..t ,:n: ch B l,ei dieser Art <lie Stacheln 
tier ont.lt•n ll<·il1e kJeiner 11ind al,,1 die der ebora)en Reihe. 
E. ikrt1m h,t, ,rorauf Lcrcib DIETZ (1910) in seiner Monograpbie 
hiuwt-il-,t, wuhr~<'hcinli,·li l'ir1z:1zicJ1en, da sich die Art von E. bacultu 
nid1t. sid1t-r untend1c idc•11 Wk llcide Art<>n tiberschneiden sich in 
,?;-,n Crf't,::\\·erte11 ihrer l\111-.l'IP ,,,,,! wiir0 n nuT <lurch das Feblen einer 
1Iuut!>t>stac-h1 lnu~ lu.-i E. lncul'US vonr•1nander zu unterecheiden (vgJ. 
,ti,~ BeH"l1r1 ilmt g Yon E. reruniatum). - Das Schrifttum tiber E. 
._~,,d11ri, ;1~t Hurd,•lt v !H37 war mir IPidcr ni,-ht zugi.nglich. 
Dit Gatt. Echinostoma. 
B, n its lh1-:Tz 1910 und Omnn:R 1911 weisen darauf hin, daB die 
Gatt11q~ Eclti,wsto,11a ein uneinheitliches Gebilde ist, beEchri.nken sich 
uhH auf diC' F"ststellung dieser Tatsache. Nach SPREHN 1932 be-
friC'dig<•n die J>i:ignoseu <i<'f Gattungcn z,.hittastoma, Echitwpnyphium 
und b'uparypltim11 audi in der verbe"se1ten Form von 0DIDi'"ER nicht. 
Auch t.'r ,-chrcjbt, <ln6 , in dn wenig charakteristischen Fassung der 
J>iagn<,se mebrere Gattung~n stecken". Nirgends sind die Verbiltuu.; · 
ti<; unklar un<l nirgeud'( 11in<l RO offensichtlich verscbiedene Formen in 
t.>in und derselben Gattung vcrcinigt wie hicr. Viele Autoren haben 
Jic von ihnen h('Flf'.hl'if'benen Echinostomatiden ohne weitere Priifung I 
in «li•~se Gattung gebtellt. 
J-;K fi<,li dal1er 1.u nachi.t cine Liste aller bisher in <licde Gattung ge-
fitellten Arten gPgd>en wcrden . 
1. l:.'. at:JJdonicu,,, 8krja'1i11 l ~lo lit E. cAarodrii Tubangui A: Muailunpn 
' !!. E. acafttltoidu (Rudolphi HU9) 1936 
·~. E. actdititffula Xicoll l!J14. 19. ~- cAloropodil (Zed~r 1800) 
• E.akpidt,11,."' J>iets l!IOO 20. &. ciMlorf'la-. Ando A; Oaaki 1923 
• i .... r,ll 191' 21. &. c:oalu.• Barker • .. ..., 1916 
olin 186!.I) 22. &. oak,,..._. Kalanl&rian 199' 
DINJna 1860 18, B. oouifH• Dieu 1908 
,,. Di.ta 100ft 9'. •· ~ Kwon 1911 
ulannar,n 1004) 16, •• oon4 Yamapll 191& 
,._. L lnwe 1016 2G, •· er,'"' Vorma 11'88 
l!ikKdl 1918 11, E, "'""''"" DIG!a 1008 
1928 18, •• .u., ....... IMeu 1809 ...... 1• ... ....... ,.,,.,11uooc1e1Jtaa1 
Tit.,... 1111 ·-....... .,,., y.,.. JIM IO. •· 1111•,Cv• (I.a V...._ 1111) 
.... ,_.,, ...... ~UNI IL•• r: 9lzh• ( ........ WI 
IIIO · • 11.., ........ llOI 
Bei&rlp aar Syatemati!: 'und Biologic der Famillc Ecbinoetomllti<lRI.' 
~ . E. miYffpaltVli lehii 1!1:l:J 
fi!l . E. nccopinum Dirtz l!Hl'J 
GO. E. negl~dum Lutz 1!1:H 
:.!~:l 
'8. E. :olotlfa• Nfooll 1013 
84. It . ..,,..., ... 11.Q 1034 
86. A' • ..,Un• Niooll 1914 
86. E. ermlinl• Luts 1924 61. E. mpl&roceplaalum (T>i('Ming 181>0) 
81. E. t.m,ptn.1lt1m (Rudolphi 1918) 
88. E. t.wcAi,eo'11m Solowiow 1912 
89. E. t:flle Lutz 192-l 
40. E. fragruum Dietz 1909 
.n. E. fvlkae Port.er 1921 
42. E. gotoi Ando & Ozaki 1023 
43. E. goi-itldvm Mobhe 1932 
4!. E. A.rodiae ?tfacCalluru 1018 
45. E. Aillifrrum Nicoll 19H 
46. E. ho:lfflse Yamaguti 1933 
47. E. lospilale Mendheim 1940 
48. E. ipat'tlm Nicoll 1913 
49. E. iatermtdium 
W. E. limicoli Johnson 1920 
61. E. kmgicirnta Verma. 1936 
62. E. macrorcAia Ando & Ozaki 1923 
62. E. nepl&r<H"yati, Lutz J !1:! I 
63. J.,', operoaum Dietz 1 fH!H 
64. E. parcupinoaum Lut1. 1!>:H 
Go. E. '})l'lrt'Ulll Lutz lH~H 
66. E. punr,ens (Linstow 18!14) 
67. E. ralli Ya.maguti 1934 
H8. E. ret·olutum (:Prolic,h lHl1'.!) 
Cm. E. robuBtum Yam11guti Hl36 
70. E. rufirvtP Kurova 1927 
71 Ti: Rilir,,l.11111,m nir•t7 Hllt!I 
i2. h'. 11,irrinum Dietz l!Hl:J 
73. E. Bl.anlacAinakii &menow l!lli 
74. E. apiculatm (Dujardin 1845) 
75. E. Btridulae (Reich Uilll) 
76. E. BUdanenae Odhrwr 1!111 
77. E. trans/ ntanum Dietz 1!:IO!J 
7.:J.. E. tmr,1880l'i Knlontarion Hit-! 
f>3. E. ~ntAum h..otlan H122 79. E. turh~a.mci.m KuruH1. l!Jl, 
M. E. 1Maoluti1U Solowi.ow 1912 80. E. wu:atum Dic•tz rnrn1 
5o. E. micron:Aia Lutz 1924 81. E. uralenae Skrjahin Wl.> 
66. E. minimw Verma 1937 82. E. uiernicL-i Marco del Pont 19:?6 
67. E. minor Hsu 1934 83. E. xenopi Portt>r Hill. 
Zu dieser Liste ist folgendes zu bemerken: 
A. Aiten, die ungeniigend bekannt sind, oder aus der Subfamilie. 
&UBgeschieden werden miissen. 
1. E. ~- Die 2 einzigen Tiere Rind unreif wui bi>sitit:n 
einen einreihig bestachelten Kragen mit dorsaler UnterbreC'hung. Sie 
aind daber hMt.immt an andcrer Stelle einzugli~clt!rn. 
2. E. e:w,,peratum. Es wurde bereits eingangs crwahnt, do.B tlie 
Art 11berhaupt nicht in die Familie Ecmnoatotnatidae gchort. 
3. B. ~""'- Dieaer Name findet i;ich ohne jecle weit~re Au-
pbe in der Literatur und ist daher als nomen nudum zu losehen. 
4. B. OMUlatUM. Die Art verdient in mehrfucher Hinsicht &-
aehtaDt, 8ie war nimlich bia vor kurzemdie ein.zig" Jl;d,iuo~tomideMrt 
&Ill ~n (0,,,.,.,,,.,, ~). IA-io~r he.zieht sich die Bcschreibuug 
l>mlmae 11111 auf die lulen Ktirperform. Dit~ 31-32 Sta~heln steben in 
._ danal nic,h• anterbrochenen Reihe. Die EinglicdMUng dif'.Ser Art 
lraaa _, ... Aafrind11ng und Untenuchung der Typen ert'ol~n 1). 
!:,. !_ .!.'- lalor. Doruvu (1926) vemlutet auf Grund ,ler Jang• 
1) Vgl. ,t., bet dlr O.&&: B_,.,.IG aupfilbrw. 
-bl.- f , N11ru ............... r .. 84. u, Beftl, lb 
-:!4 H. Mt'ndbcJm 
~lcte.n Korpc.,1~im. <!all siu in die Oattung Bvpa,~ 19h6ren 
dUrft..-. ( JBJTZ (lUJ:-1) bat dann auch die Art a11f Orund einea Wieder-
. funcfc..s in <lie:.e Gattung eingegliedert. 
6. E. ttlti"t/f'nA•:-i.. Die An~ben Uber die Art, die ir.h finden konnte, 
11in,t ~o UD&Ul'('idJ l;'IU), daB auch bier die Stellung im System unkJar 
i!!t . . Eine .Narhptilfung die11er Art behalte ich rnir vor. 
7. E. f,J;n ... '. 8. E. ~ncpi. t'ber tlie gPAchlechtsreifen Formen dieser 
beidt>. n Arfon macht die Verfasserin 80 gut wie gar keine braucbbaren 
Angahen. Sie sind daher ebenfalls als Spec. inquirendae zu fiihren. 
H. E. rolun'lbi,:1,lt •. 10. E. tratxmotii. Beide neuen Arten von KALil'-
T-'-RIA-~ (Hl:!4) ,;war crwibnt, aber nirht bescbrieben. Die Beschreibung 
Nill in <>inem i.piiter"n Band der gleichen 1.eitschrift veroffent)foht 
W'Orden tl('in. Ob dies der Fall ist, kann fob nicbt entscheiden, da die 
l)(itl't'ffen,le Zeitsd;rift unzugiinglich ist. 
11. E. el<1119ala. Es fehlen Angaben iiber Stad,efaahl, Kragen-
l>Pstachelung und <lf"n mannlichen Endapparat. Femer ist der 
von Hsu aufgeetellt.e Artname <lurch E. e'longal,a Nicoll 1914 prae-
oc<·upiNt und muD <lurch eirien anderen, E. <Uiatica (Hsu 1934) MEND-
nm H.1-13 crsctzt ·werclen. 
!? 1?. t1ti,wr. Auch hier fehlen die obengenannten Angaben, 80 
<l:i~ ,-inc Ein:;lie,lPrun~ ebenf.a)ls ur,noglich ist. 
U. E. 14Modia~, siehe Systemstik: Allgemeines. Trotz der un-
zulinglichen Bf.scLreibung li.Bt sici1 die Art; aus dem Gallengang edlea 
Reiht-ffl sid1er in die Gattung Pegosotnum einreihen. 
lJ. 't'. tcm1kki zeigt die. fiir die Gattung Pelluiger typische An-
or'1nuug der Roden und Dotterstocke. Sie ist mit P. MOCQfflffllt! (Fun-
Jil.U~ UJ27) niwhstverwandt, da auch bei dieser Art die Boden neben-
eir1ander lif•gen. 
lb. E. t1~tithu,11,, KoTLAN 1922 beschreibt die Art und find"- an 
Schnitteerien eine zweigeteilte Bamenblaae. Damit muB die Art gleich-
falla a111 der Subfamilie amgeechieden werden. 
16. B. JM'l'}ffll (Li11•tow 187&). Bereits Ltln 1909 ateDt die An 
in tli~ Gattnng l'l'la.lUjef, in die sie auch eiuuglfodern iat~ 
17. B. U,niciJli a.us dem Kampfliuler untencheidet .,Ji Dar dunll 
die Stachell&bl von BCMMltoma ,.,,.,,._, Ea haadelt aiah ma ·• 
Eumplar dieler Art mit abweicbender 8taclelahl, wu bei laJwlo. 
norniden h.lufig vor.lrommt. 
18. B. ,.,.,._. Die A.Dpben IUMl ao •plrlich, dal liah nioht .... 
die 8ubtamilM nm 8ioherheit t.tlepD llit. 
......... nr a,..._tlk IIDd Blologte der :FamiUe Echmo.&o~Lidae. t:!l> 
19. B, 11 ...... ,,_. 20. B. crem, 21. B. ~'""• 22. £. ,,,;,.,,,.,.,_ 
Dieee voa Vmuu beaohriebenen Arten •ind nur ungenUgend tx-kannt, 
teiJftiae nich\ einmal die Stacheluhlen; femer iKt die Bef!Chreil,ung 
dea mlmilichen Bndapparatea zu w11urei<'hend, um bt'11tim111tt• A1111111 ,g~n 
tber ilare ZqehGrigbit moohen zu konnen . 
23. B. ~ ftfU. Die von MAROO DEL PONT beschriebene 
Art soll vollig mit BdtiMatoma echinatum ( = Echinostoma rctx,l•uum 
mit 3'/ Kragenatacheln) ilbereim,timmen ( '! ). lJer Auto~ biidet nhu 
31 Kragenstaoheln ab. Ferner waren nach seiner Zeichnung u;1ter 
d<:i· Annahme, daJ3 dieselbe ma.13stiiblich ist, die Eier seiner Art iHwr 
1 mm Jang! 
24. B. Mglectum. Der Name dieser ebenfalls von LUTZ bescbriebcncn 
Art ist leider nur allzu treffend gewiihlt, denn es fehlen a!le morpbolo-
gi!!chP.n Angaben, selbst Korperlinge und Stachelzahl ! 
25. B. Mphrooephalum. Von dieser Art, die nur einmal gefunden 
wurde, ist die Kragenhestachelung unbekannt. 
26. E. mc&Otestius. A Llch bier ist die genaue Stachelzahl unbekannt. 
1 
Ferner reichen Jie Dotterstockv nach vorn nur bis zum Ovar. 
B. Arten mit unklarer Stellung, die sicher nicht in die Gat ·-ung ' 
Bc/ti,wdoma, wohl aber in die Subfamilie gehoren . 
27. E. egregium scheint MoUiniella (Echinostoma) anceps sehr 
nahe zu stehen. Die breite velltrale Verbindungskante, die hinter den 
Boden nicht verbreiterten Dotterstocke, sowie Lage und Form der 
Hoden sind beiden Arten gemeinsam. Jedoch ist fiir E. egregium eine 
turt1800lltachelung noch nil'ht nachgewiesen wor<len . 
28. B. def,arcum verhiilt sich zu E. melis genau so wie E. egregiu,n 
i;u M. attet,pl. Es gilt daher in analoger Weise das unter 27 Gesagte. 
29. B. Aoffi ,ise Yamaguti p.933); mit nur 27 Stacheln. Neben <ler 
Stachehabl we.1~r, auch die rseringcrc Eizahl und die nach vorn nur 
wenig tiber daa Ovar hinausreichenden Dottentooke auf die Gattungen 
llvptwwAium oder BCMfWOff'f'UI bin. Die Einreihung ll1ila offen bleiben, 
bi, die Ao- bzw. Abwesenheit einer Cirrusbestachelung sichergest.ellt ist. 
30. B. llridtllae. Mit ebenfalls nur 27 Staohe)n. Neben der Staohe)-
ahl apricht auch hier die langgeatreckte Korpenorm fur die Gattung 
..,,., fPt\illM. Jedooh in daa vorhandene Afaterial M> We111g gilnsttg 
....._, dal die endgUltige Entacheidung einem Wiederfun<l vor-
._...._ bleiben aollte. . 
11. M • ..,,,4. DJeN An ateht B~ AoneMe aehr nahe. E, 
.. .._ Ml don Geeape. Beide Arten geboren aieher in die gJdch" ....... . -
226 
,,i. A'. •wstrak. \'on di~lfr Alt knnnte ~eseigt werd .. u, daB sie in 
•lie: Uattm1g 1''f1>l'°"°'"vm eingegJit-dert werden muB. 
:S;t A'. aw.at,,m. Mit angthlicb 00 ( 1) 81:acheln und einem auffa&nd 
,;rufJ:n Pharynx ii-t zu wenig bekanr:t, um es eingJit,4')em zu konnen. 
:l.J. A'. got'tt.dtm1. .Mit :12 (?) StacheJn. Dorsale Unterbrechung 1 
Aud: .hin gilt da., fiir E. armalt.tt11 Ueeagte. 
C .• .\ rt-t>n, ,J;,. in eine andere G~it1mg der 8uhf'am. Eciiino,t,omi,Me 
<>ingegiiE'dert word en i.ind . 
:lb. E. an«ps. Fur diese Art wurde eine eigene Gattung MollinieUa 
Huhnt-r Hl39 geArhaffen. 
llG. E. at1-<ttralasi.at1ttm. Die Art gehf.t t, in die Gattung Eclii,11-0'f)('ryphi,,l,ffl
1 
' da die 8t.acheln der aboralen Reihe vie! li:i.nger sind, als die der oralen. 
Nnrh dieser 8ichtung vet l,leiben 83 - 36 = 47 Arten, die der Gat-
tung Eclii?1ostmna in ihrer bisherigen Fassung geniigen. Dazu kommen 
folgende aus clen Gattungf'n Ewpar1/phittm. und Ecliinoparyphimn aus-
gesrhiNlene Arten, <lie aus den oben dargelcgten Grunden in die (}gttung 
E'd1i,w#o,,,a zu E-,tell<'11 ~iud : 1. Echirwparyphi,mi oomigutan Barker 
& Bft,tron 1H15, 2. E.l1i11<1'{Jarypki;.m nilotietim Odhner 1910, 3. EcAi,w-
71tuy7;/tittt11 t·o[,.,,f,"8 OJhner rn10; 4. E'upa:rypliittm g!V!f'r,,,.,.oi Tuhangui 
Hf:H, 5. Eu7J<1ryph.it1m ilocanum Garrison lOO!S, 6. b'tvpa,.yphium m,winum 
Tuhangui 1931. - Cber Ewparyphium malayanum siehe spiter. 
J>ie immer noch sehr artenreiche Gattung, die weitaus gro8te der 
ganzen Familie, ergibt somit folgendes Bild. J◄:ine Priifung der Kragen-
bestachelung zeigt, daB sich die Gattung nach diesem Merkmal in 
drei ungleich gro.Be Gruppen auhe ilen lii.Bt. 
Bei Jer ""Ti;t;cn Gruppe sind alle Randstacheln beider Reihen vollkom-
men gleich gro.0. Dieser Formenkreis umfi,Bt dif3 Mehrzahl aller Arten und 
wlir<l~dieGattungEcAino,tomaimeng~renSinnvertreten.Hierher6Arten. 
Bei der zweiten Oruppe sind die Stacheln der oralen Reihe merklich 
linger ala die der abor~len. Dotteratooke hinter den Roden getrenrt. 
Die Arten die~r Gruppe eind mindesten• mittelgrol, meiat grol. 
Hierltcr 7 Arten . 
i der dritt.en Oruppe aind die Stacbeln auf der Mitte der Rtcba-
lfite am kttrzcete•• nnd un,deicli lao1, meiat die ora1en 8taobeln ldlalr 
•it dieaJ..,ralen, doch lutnuntaachduamgekehrt..vor. Stuh,illla@r• 
ajmmt naeb beiden 8eitea lain ilu, • clal die den Bcbtac,hehl 
am alchaten atehenden diepdte Lin••.,.._·~.....-, 
"-· die ~ c1er onlea ud 4'et alioraa.a MM Mli 1 
. ...................................... .. 
................... 11 ...... . 
Beitrlgeo aur 8p~.em11tik und Blologlf' der Famille Ecbin!'slomatldiu-. t:n 
Eine Sonderstellung wtlrde nach .N100LL EcM,,ioatoma n11ullit,1;m c•iu-
nehmen. Bei dieser Art nehmen <lie Stach€:ln gPgen clie Dor1ml~ itc 
hin an Lange zu. Ob eine solche Lu.ngenzunabme gegen cli,, Mitt" der 
Dorsalseite hin, die vollig vereinzelt dosteht, c;ue tatl'ii<'hlid1e odn mar 
eine scheinbare ist, die auf einer optischen Verkiirzung heruht, mag . 
dahir,gestellt bleiben. Immerhin sei nnf oiese :Mog}ichkcit hingrn·in,1·11. 
Oh Ee_'M,iostoma batangucnsis uud Ecl,inoatoma charadrii <'in<' eigen1• 
Gattung bilden oder zur zweiten bzw. dritten Gruppe gehoren, em•hf'i11t 
mir zweifelhaft. Jedenfa)ls stchen ,liPRP Formcn nuf Crurnl il1rt-1 ,rnf-
fallend hohen Stachelzahl 69 bzw. 72 ( ?) un<I durch den sehr f!af:hen 
scheibenformigen Kopfkrage" vo11ig absPits. 
Die bier dargelegten Gesichtspunkte Hollen nur wegweise111l sein 
und zeig('n, in welchcr Richtung eine Aufteilung der Gattung versucht 
werden miil3te. Hoden und Dotterstocke sind, wie m 0 hrfach in <ler 
Litcratur betont wird, in ihrer Ausbildung zu groBen &:hwankun~en 
unterworfen, um hierauf allein eine Aufteihmg cler Gattung zu grtinden. 
Leider ist bei vi.elen Aiten <lie Kragenbe&tachelung zu wenig be-
kannt, um mit Sicherheit zu entscheiden, in welche Gruppe sie gestellt 
werden mw3ten. Da ferner von vielen Exemplaren die Typen unzugang-
lich oder unauffindbar sind, so ist zu hoffen, dail diese Anregung die 
betreffenden Autoren zu einer Nachuntersuchung in dieser Richtung 
veranlassen wird. 
Priift man nun die von DIETZ gegebene Diagnose, so ergibt sich 
folgendes Bild : 
1. ,,Saugnapfe einander stark genahert". Diese Angabe i:;t wt,rtlos, 
bei manchen Arten liegt der Bnuch11augnapf fast gnnz im ersten Korper-
sechstel, wahrend er bei anderen nicht einmal voJlkommeu im ersten 
Korperdrittel liegt. 
2. ,,Cimisbeutel klein fo ,t ganz vor dem Bauchsaugnapf gelegen". 
Bei B. coronale und E. 11,("ntschinskii ist der Cirrusbeutel , henso Jang 
wie der BaucbRaugnapf, bei E. turkestanicum fast ehenso laug. 
S. Dmn schreibt weiter: ,,Hoden rundlich, limgsoval 0tler wurst-
formig, glattrandig, eingekerbt oder gelappt, in der hinteren Korper- , 
hllft.11 "14'dian hinterein1mder gelegen". D~m.it fiihrt DIETZ fast alle 
~ JP.iehmonomiden Uberhaupt vorkommenden Hodenformen auf. l>ie 
1 Anpbe ,,Roden in der hinteren Korperhilfte gelegen'' ii;t nicht all-
,.._. gtlkig, den naoh den in der Literatu.r vorhandenen Abbildungen 
liap der 'fmdere Boden bei mindeeten1 9 Artien ~ilweiae vor der Korper• 
..... Bti 4 \'OD dieNn iat er it0pr vollkommen vor der Korpernutte ~-
22R H. M<•ndhl·im 
4. ,.Keimstcl('k ku~elig ode-r queroval, median oJer etwas aeitlicb, 
lrnrz vur <lc-m vord<>ren Roden " . DieK hifft ausnahmi:;loe ftir alle Arten 
fin l•'irn1i:i<' 1.u 11ml iflt <lal-.er ebenfalls vollig wer~~os. 
\\"us clc>11ma<·l1 von der DIET1..schen Diagno@e iibrig bleibt, reicht 
in kl'i::<·r " ·ei~ 711r Ke1mzeichnun~ einer Gattung aus. Diese Ver-
hiiltniAAt• zeigen am deutlid1!:!tl!n die NotwendiglcPit einer Auft,eilung 
,l,•r Guttung Echit1ost-0ma. Unter Weglassung aller Merkmale, die 
ni<·ht t:11isth 0<ler nicht allgemeingiiltig sind , hatte die Diagnose 
<·f\\·a wie folgt z.u lauten. 
4. Gatt. Echifl08toma Dietz 1909 emend. 
Diagnose: Klein bis sehr groO. Langgestreckt mit parallelen Korpt:r-
riin«lf'm. Kragen i.,rut ent'\\.-,ckelt; Stacheln in 2 nicht unterbrochenen 
R<>ihen. 8tacheln der oralen Reihen nie kiirzer als die aboralen. Ven-
tral<· Yerbindungskante vorhanden. Hautbestachelung ilnmer vorhanden. 
E,·btachelgruppe vorhanden. Hodcn ganz oder fast ganzin der hinteren 
Kiil'}wrhiilfte gelegcn. Cirrus kraftig, uabestE..chelt. Dotterstocke beginnen 
•lic:ht hinter dem Bauchsaugnapf und verbrc ·r.em sich hinter den Boden 
nur wenig 1111:<lianwf.:ts. Ptnus lang mit zahlrcichen bis sehr zahl-
reidwn Eiem. 
In Yogeln und Saugern. - Typische Art: Echinoatoma rewlutum, 
(Frohlich 1802). 
1',('hliis11t'l fi.ir di e Art"n der Gattung Ec1'i""'81qma, 
l. All,: Randsta<-lwln h<•ider Reihcn gleichlang . . . 12 
RandJ.;tachdi. nic-ht glciC'h Jang. . . . . . . . . . 2 
!.!. Rand,it11rheln jeder Reihe unt.er 11ich gleich Jang . 3 
Randatacheln joo,,r Reihe unt.er ~ich uoglcich Jang 8 
a. l-:itarhcl1J dcr oral .. 11 Reihe lii.nger als die der aboralen . 4 
4. Mit a& 8tacheln . . 6 
Mit 41 - -15 Stach1•ln. 6 
Mit 47 Stacheln . . 7 
Mit G!J Stachf'ln . . B. dtarabii 
6. KiirJ.-r uLer 8 mm Jang B. tlllClffll• 
K~r unt.er 8 mm lang • • &. •• 
Ii. Ku~r ulk-r 10 mw Jang &. 6attt:ro/li 
Korper untn 10mm Jang ~-~• 
7. Hodro glattrandig; in Ra~n &. ~• 
Boden gelappt odt"r eln,Jekerbt; Jo Schttit-nlplo • &. w,ia•M 
I'!. J>it": ~belu oehmffl P8"" die lliUeder Donalllekean Llap 1111 •• _.__ 
St.acbt-ln nehmeo lt"lffl die &,~ bio u Liop n . . . . . . • 9 
9. In 81acem; mit 43 fkacbt-ln •· ~
In Va.In • • • • • • • . 10 
JO. Mit S3 et.dM-ln · & • .,.,.... 
.llit 86 ~ • •· 4f ·, 1 • 
:- Beit.1&11e aur S.)'llwlllllllli. uud Biolllsle dt•r Famlllc Echinn1tomatid..t•. ~:?H 
Mit 87 Stacheln 
Mit S9 8tacbeln 
Mit 4 7 Stac.-b"ln 
Mit 49 Stacheln 
kit 51 StachE>ln 
Mit 72 Stacheln . . . . . . . . . . . 
11. K~rrer ilh(-r 1!\ mm l"ng; in Kranichv01reln 
K6rper unter 18 mm tang; in RabenvOgeln . 
12. In V~ln .. . 
In Slugem ... . 
13. Mit 47 Stacheln . . 
llit 4&-43 Stacheln . 
Mit 41 Stacbeln 
Mit 39 Sta<'heln 
Mit 37 Stacheln 
Mit 36 Stacheln 
Mit 33 Stacheln 














. E. urak-. 
• • • • 1H 
E. el<ntgatllm 
.... 26 
. . . . 26 
llit 27 Rtarh':'ln . . . . . . E. laoapitak 
H. KOrper uber 10 mm lang . . E. cor<>Mle 
Korper unt.er 10 mm lang . . . . ta 
16. Korper uber 5 mm lang; our der Vorderkorper bestachelt . . . . rn 
Korper unt.er 6 mm lang; j?&nzer Korper bestachelt . E. 11iloticum 
16. Hoden lang gestreckt; Eier sehr zahlreich . E. arodemim 
Boden rundlich; Eier nicht eehr za.hlreich . . . E. e.ri4e 
17. Roden roeett.enformig, eingekemt . . . E. turl:ula11ir1u11 
Hoden nicht eingekerbt, lang gestreckt . E. altpidoeum 
18. Nur iu wi.reilew Zuatand hekauut . . . E. ttAtROCtJIMl""' 
In geechlecbureifem ZUBtand bekannt . . . . . . 19 
19. In Ruderfti8Jem; Roden eteu eingekerbt E. execAi,wihnti 
In aoderen V6geln; Roden nicht eingekerbt 20 
20. KGrper fiber 6 mm Jang . . . . . . . . . . . . . . 21 
K6rper unter 6 mm Jang • . . . . . . . . . . . . . 25 
21. Ovar VorderkGrper-lrlitte gelegen; mit eehr &ahlreich"n Eiem E. anrtkt,wlo 
Onr unpf&hr in der K6rpermitte geJegen • 2-l 
0..r bioter der KGrpermitte gelegen . 23 
ft. Bia n 10 mm • . • • . . • • • • 23 
lber 10 mm • • • • • • • . . • . 2.f 
28. lloden atarll gelappt, c,uerge1treckt E. robtul•• 
· Rodia Jutaeet.reokt, nioht plappt It.~"' 
h. llodla randlida, niobt \'1el p68er aJa du Ovar. Bauobaauaoaiaf 1•ua iw ~ 
.K&pwftufW ....... . ..................... ,,... .. , 
lladla aur1d:nlli1, riel pier ala du O..r; Bau<-h•ugnapf gana ho _..o 
................................. i ••••• ~
ti. .,_ klelaer ala du Ovar odet h6obateoa 1leich pol . • •·  
.._ 1111 ..... all du Onr ........ , .... ~. ,..,._,.,., 





• & ..... .......... .......... .......• 
. ·- : "··-- ~· ._ ... . :-:. . . 
Jlit Db Stachehi • • . • • • • • • • • . • • -. : ••• -.- ;=s.-...&il.a· 
80. X&-per libe-r lODUb Jang; H~ ••••••••• ._...., 
K&per unfer 10 m.m fang; Hoden niebt wllMf&mig . • • • ·•·----
aL K6rpt-r iihcr E mm Jang . . . . • •· --., • 
K6rper linter 8 mm Jang • . . . . . a 
Hom-n vi..J grl>Ber al• d1t• Ovar . • • • • • • .• • 
nicht vM grt'}~r ala dM Ovar 
1,1. .K&pc,. l/J-J,i'inun brPit 
- Karper O,o--0, 7 mm brdt . . . . . . 
5. Uatt . . l/uli-,.if.Ull Hubner 1939. 
DINnoae: Klein his mh...clgro.O. Korper Janggestreckt. mit pual-
J.tlen Ri.ndern. Kra.gen nut zwei Rcihcn 1deit-h Jangn Stac~ln. Bek· 
et.achelgruppc vorhanden. Vorderkorper niit 11ehr feinen, didat.atebendm 
Hautst.achelu. Ho<lcn gan.ffl\ndig, lingaoval. in der Mitte dea Binla-
k6rpen. Cirru8hentel fast gan.z vor elem Bauchaugnapf. Pan .-. 
•tic.a vorhamlen. Cirrus mit einfachen, l!'ngeu nM'h hint.en ,erielhh• 
8taeheln. Ovar median, kreisrund. Dott.ent.ocb hints den II.a. 
rifch! verhreitert. Utert18 mit eebr wenigen Eiern. 
liit einer sicl1eren und • einer un&icheren Art. In v.in. 
Typische Art: M. Otacf7JI (Molin 1869). Unaichere An: BaU r f ·• 
·egjum Dit:.tz lHO!}. 
6. Gatt. a,,_.. .. Dwtz !909, 
Dlapoie: . MitteJgrot bia ilber mitte.J.pol. !ct■ ' .. 
.x,... •• --· 
~.V, 
Bdtrlge zur Syatcmatlk ~ Biologio ~r i'amilit! F1hino•tomat~. :!!11 
1782), H. magnicim,,a Verma 19~1,, JI. nminputia Verma Htat.i, 
H. nnenlti, Ht1il 1936. 
Diskus8ion. Von den 4 Arten ii,,t nur f'ine gentig.-ml hckannt 
(Stachelzahl !). 
Eine VerwandtS<'haft von Echinoparyphium baculw mit <ler Gattung 
Hypoderaeum, wie sie von ODHNER angegeben wir<I, be:ik-ht Rirl1<'r 





Dotteretocke . . . . . 
Muntlnai,·f-Bauchnapf 
--Xorperlange 
Ga.ttung Hy-pod{!.raeurn E,·/1iT.r>JK1ryplii11m IK1r,1l11 
Beidc Rcihcn glcich rang &idEc Iltih.-11 1.1ut,:ll'id1 lang 
Langer als RandstachPln &hr vie! liin . ~r nl11 Ifan,f. 
11tachl'ln 
Langgestreckt oder wurst- Liingsoval oder J?lnttmndig 
formig 
In der Korpermitte l1n_ ~er hint<'rcn Kiirp.-r-
1 
haltte 
Hinter den Hoden nicht Hinter den Hu<i1•n nr-
verbreitert breitert, sdtN1 , <'r-
. RrhmoJz.,n 
2 I I 2' TI · 7 · 
ODHNER ,steht mit seiner Auffassung vollkommcn vert'inzdt da. 
Wenn dieser von verwan.dtschaftlichtn Beziehungen heider Arten spricht 
,,die dem Auge DIETZ' entgehen mu.Bten", so kann man t!cm entt,Ce~en-
1 
halten, da.B ODHNER die sehr sinnfa.lligen Unterschif'de in d~r .Krni,!en-
bestachelung, deren gro.Be systematische Bedeutun~ er mehrfad, ht tont, 
und anderes entgangen sind. 
I 7. O&tt. Art11/ecMnoatomum LnM 1 lll ~,. Die Gattung wur<le 1916 von LUiE aufgestellt und in ,lie Suh-
I familie BifflllstluiMe ein8'gliedert. Die typi1>.che .Art wunle •faun in iii GattungBupa,ypltium, spiter in die Gattung Paryphostomwn ilbt'tf,'W:ful1rt. 
· Dlapo,e. Ko~r plump, blattartig flacb, dicJc, Hintereu,le breit 
I gerundet. Kragen schwach entwi<·kelt, nfoht 110 breit wio tier K 
mit 39-48 Stacheln in 1wei fortlaofenden Reihen. 8tacJ1eln wio hej 
Gattung I!~ aehr klein, pJumJ), sitr·· ,u•11l--rmiU.1nlirJ1. H· 
tief plaPP', ldeeblattt"ormig oder •"~ihartig venl\'t'i,rt. Oirru 
deta etwaa llnpr ala der Bauchaaugnapf. &men 
Para pro1tatica felalt. Die Dotwntocke heginn..n Linw-de: 
-apept ud ,.,...,.Jsen hinter den Hodfla. ~ An: ..... ........... . ·-.,,-~ ·--
232 H.Mencllae;m 
llit rfti gfoheren Arten. In Siugern. 
Schl6uel fur die Artf'n de~ G&tt. Mr/d"""""""-. I..ne ltl&. 
Mit 3U Stacbeln . . . . . • . . . . . . • • . • • . • • . • .A . ..,,.,,,,.,, 
lfit 43 8tacheln • . • . • • . . . . . . . . . . . • • • . • A . ....,._ 
Diskussion. Vie Unierbri.ngung der typischa .A.rt im s,..n· 1 
hat, ihrem Autor gro.Be Schwierigkeiten bereitet. In die Subfamilie , 
H Y,,iaslAUNM kann sie wegen der gewundenen Samenblase nicht.,. 
Rtellt wenien. In die Gattung Ewpa,1J'P'mum gehort sie aicher ni6ht, 
(vgl. dicse}. llin"'r Eingliederun~ in die Gattung Bcliinoci'"" steht die I 
Oro.Be des Cirrusbeutels und die Form der Roden entgegen. Aber auch 
der Gattung Paryplwatomum (vgl. diese) kann die Art nicht nget,eili 
werden, <la sie eine gewundene ungeteilte Samenblase besitzt, Wihlend I 
die Gattu.ng Paryplwstomum eine ungewundene, abe! geteilt.e S.men-
blase und ao .6eru~m nur 27 St.acheln am Kopfkragen beeitzt. Der 
richtigste \V(!g scheint mir, die Gattung Arly/ecAifWBWmUffl• wieder l 
einZUBetzen, nu.r mu.8 diese aus den ohigen Griinden in die Subfamilie 
Echinost,o,ninae geirl.ellt wer.JP.n. · 
Sicher in die gleiche Gattung gehort das Jrorz vorher von ~ 1 
(1911) beschriebene EcAir.ost.oma malayanum. Die beiden Arten stimmen 
in alien, die Gattungsdiagnose betreffenden Merknmlen iiberein. Ferner 
gehort wah.rscheinlich hierher Parypl,on.o,,w,m indicum (man vergleiehe 
auch bier da.s bei der Gattung Paryplwtomvna ~). 
Ob <lie beiden von VEBXA (1926) beachriebenen Arten der Gattung , 
Pa-ryp/wlfl,QmtJm hierher gehoren, ist u.n&-. Bei ihnen ist der Curu-1 
beutf'J kiiun ala der Bauchaaugnapf. 
8. Gatt. l'~ DWa 1909. 
Dfapoae: Korper mit P~udoaegmentiera.ng,. nach Dam (1810) 
beatachelt, DMih ODIIND (1911) U"'beetee\ek, Kapr-,pr ladli 
f'ormig, 8taoheln in awei donal nicJlt·!!a~ B~ ._.. 
beider Reihen gleieh gro.8; Ecbt,aehelgnppe .._ ia 
K~nnitte, lrlein, .JinpoQt ~ odar Wilat ........ 
gewundener S.menblue. Pan J11'81blka ( I)~ U..,_ •-- lllil llllir 
sablreieben Biem. Jlil nu -einer An~ 
Typilehe und emmae Ari: P . . ,.,...... ._ 1181. 
Di1ln111ion. ~ .._. ill _... . .... 
in 1...,_klirw kt It I cu..- « -I ak 
die WII Dan I • I - t P · 1·1 t I 1 11 
A~ a.. ,--1,....,,·. ti ta.--lf ..... ._ 
Beitrlge aur 8,-tematik und Biologie dcr Familie J.:,·hinotitomatid.a(.. 
---- ---- -~ 
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aoll, in Abrede. Demgegentiber ist festzustellen, daB O»HNE.a ein 
mindesteru, ebenso ,.bedenklicher Beobachtungsfehler" unterJaufen ist, 
da er den eindeutig zweireihigen Kopfkragen als f'inreihig he.zeiclrnrl, 
ohne hinlUZUfiigen, daB es sich um einen Beobachtungsfehler oder 
Irrtum DmTz' handelt. Die Gattung ist daher n·it den beiden vor-
hesch1iebenen Gattungen viel mehr vecwandt als mit d~r Suhfnmilie 
NepArostominae. Von letzterer unterscheidet sie sich auch <lurch die 
Ausbildung des Kopfkragens, der bei den beiden Gattungen der Sub. 
familie Nep1vrostominae auffallend gro.13, blattartig flach und sehr mu.s. 
kulos ist, was auf die Gattung Pri-onosoma nicht zutrifft. 
Schltissel fur die Gattungen der Subfam. Echi1UJ81-0m.i1111e Odhncr l!HO. I 
1. Cirrus besta.chelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 
Cirrus unbesta.chelt . . . . . . . • • • • · • • · · · · · · · · · · · 3 / 
2. KOrpe.r lanzettfOrmig. Hoden unregelmiBig rundlich, flachen aich grgt•n"t'itig 
ab; Dotterstookfl hint.f'r 0':'"1!. Roden verschmo!zcn. fo &iugcrn I 
Echin<xim,a n. g. 
Hoden lingsoval, getrennt; Dotterstooke getrennt ....... Moli,iulla 
3. StacLeln der oralen l<eihe kiirzer als die drr abo1-alen Erhin-0prtrgpiium 
Kragcr:.h~t.'\.('-helung andersartig . . . . . . . . . 4 
4. Hoden stark gelappt oder verzweigt, u~r nie eingekerbt Anyfer-!i~o~fam1tm · 
lloden anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
/ 5. Karper fadenfOrmig; Hoden in der vorderen KorperhiU.fte. wurstf6rmig odtr / 
lingaoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euparyp/&i•m . 
Korper nicht fadenformig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti 
f:. Bimchsaugnapf aeh.r groO, dem Vorderende sta.rk geniihert. Kmg<>n Wenig entA 
I wickei, und viel achmiler als der K6rper HypodeJUetua / 
.Ba.uohsaugnapf &ndera • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 
7. Ganzer KOrper mit Paeudoeegruentienmg .. . ....... P~ 
Peeudosegmentierung fehlt oder au{ den Vorderkorper '-·lariinkl 
Erlii004l, 
Der Bestimmungr8Cblussel fur die Gattung~n cler Subtanrilie wurde 
am SchluB des.selben gegebt>n mit Rucksicht ailf die neu aufgestellten 
Gattungen und eonstigen Verinderungen innerhalb deuelben. 
III. Subf. Himaathlinnc Odhner 1910. 
I Diapo1e: Korper lanautreckt. Kr.gen oho 
I echnnt mn einer ait,Jit unterbrochenen Reihe von 
donaiem Bi~, and doppelRr &.the.'· 
......... Ha~1ln_ .in qwa ,Rei.hen. ................... 
w:bi,11 ... ......... - .__ , .. der ..... ...,., 
i:,-i ::. ::....-:.::.!:,.i::: 
groO, latigi{e11tr1:drt, ungeteilt ur:d nit.'bt ~1"1.nden. Pan .....,._ 
vorlian,J~n. Cirrus in zuruckgezogeoem Zust.and gerMle, ungeWIIDden.. 
1
,Mit funf Gattungen. Fast nur in Vogeln, meist L&ro-1.imicolen. 
·l>i Mku ss ion. Der Absatz ,.Cim.it: mit meist roaendomformi~n 
;t.a(·hcln Yel'5Clten" ist. zu t treid1t>n <la eine Cirrui.bel'!tachelung innerhalb 
,ler SuhfamiJie nur fiir <lie Gattung,:;u Hi,nasllw, und Aai"'1aOJ)(,rypAi-. 
11a,:hgP.wiesen iat. Xur bei <for ffattung RiwMtltla besitzen die Cirrus-
1,i.adll'lu die dtarakteristw.he rosendornformige Gebtalt. Fm die iibrigen 
Gattungen hat, ODHNER (1~11) eine CirrusLeistachelung ,.vorau.sgeaaet .. , 
<lie aher his heute noch nicht bcRtitigt oder nachgewiesen worclen ist. 
Hypothf>SNl gehoren aber nicht; itt Diagnnsen, ,lie dcr Bestimmunir 
,lienen ,ollen ! 
G-uttungen gut gPgeneinander abgegrenzt. 
8c:hlu11cJ fiir die Gattnngen der ,:ubfam. Himasthlioac. 
K rA g µ!~ dnr--~! u..--:U:rbrochcn . . . . . . . . . l'dfftfllo«o,,te,,,. 
Kragcn dorsal nicht unterbrochen 
:?. Cirrus lk'l!ta.<·helt . . . . . . . . 




3. Kurpn Janggeetre<-kt, fadenformig; Hoden im au.Beret• 11 Hintt-rende 
BiMllatAlo 
KorJ)(;r uil'Ll 111ehr l11ngg,::,;tTe<'kt; Hodcn in der .\littc dt·s Hinterk~l'J"',. 
AM..dopr,,,,.,.,. 
Hottt>ret<kke nur Linter dt·n Hoden l'Alofpl,a,o 
D,,ttA.·l'r!to<:ke nur vor df'n Hoden . . . . . . . Aporrlt.-
l. Oatt. HiffllUIAla Dietz HtOO. 
Dlag..-.ose: Korper auftallig langgestreckt. Baucbaaugnapf klein, 
wenig muskulr~, ,lem Vorderende Ht.ark geniht>rt, vollig im enten K6rper-
fUnfteJ. Kragen mit einer nirht unterbrochent'n Reihe von Stacbeln, 
Eckst8ehe)gruppe vorhantien. Hautbestachelung in queren Reiben. 
Hoclen glattrandig, lingaoval, im iuJJenten Hinterende. l:>ott.entaeb 
11ls 1.wei schmaie Streifen, die bu in du Hinteiende reichen. Cinu-
beuteJ wenigstena doppelt, eo Jang wie der Baachaupapf. s. ...... 
hlase 11icht g~wunJen., ungeteilt. Cirrua mit roaendarn-. HMehoh. 
l'tlit 8 aicL~'"n unJ 2 un;;ichertn Arten. In l'i&chtm, Vapln nd 
Siuge.ru. 







Beltrap nr 8,-tema&ik 1111d Blolop der l'aailie Miecatoae&idllc·. :r.;r, 
Dieku11ion. Au( Grund eigener Befunde mu.en H. tl"114gata und 
B. ,.,_,,,.,, miteinander vereinigt werden. Die Art H. MWAh.i i 
auf eine unautreffende Annabme gegrfi.ndet un<l muJS gleithfalls mit 
den beiden obengenannten:_ A1ten vereinigt werden. 
8cb)1l■ael filr die Arten du Gattung HintQ,,tl,fn. 
1. Nur in unreifem Zuatand bekannt .. 
In gee--,hJechtareifem Zuatand bekarmt . 
2. ilit 24 St.cla,m . . . . 
Mit 27 Stacheln . . . . 
Mit 29 bi.e 33 Stacheln 
Mit 34 bis 38 Stacheln 
8. Eckatacheln ~Ser ala Randstachcln 
Eckata.cheln kleiner ala Randstacheln 
4. Dottentooke reichen bis zum &uchsaugnapf 
Dottent&kc rcichen nioht bis zum Be.uchsaugnapf 
II. ambigt,a 
. ~ . • • :! 




.. H . nli"""' 




(H. w,,,·1tft ui) 
&sunders bemcrkenawert i~t H. t.ffl.~ am~ Gadus t1Ui1Tlit1a. E.:: iat / 
dies seit dem von DmSING beschriebenen EcAit108Jot11a """'""''Hn 
Diesing 1850 die einzige Echinost.omidl'n-Art. an~ Fi"'?h~n. Korperfo~m, 
Lage dee Bauchsaugnapfes und Pseudosegmentierung )assen es vor allem 
eeit LINToN's Fund ale durchaus wahrscheinlich erscheinen, da.B DIESL"O 
eine Himailtl.Art vorgelegen hat. 
2. Oatt. Acaflloparyplaatnn Dietz 1909 . 
Diap01e: Unte1· mittelgro.Be bis mittelgrolle Formen; Kor~r ni<'ht 
auffallend langgestrt:ckt. Mit 23 gleich langen Krag<>nr.tacheln in einer 
donal nicht unterbrochenen Reihe. Eckstachelgruppe fehlt. Boden in 
der Mitte des Vonlerkorpers, rundliclt, gumandig oder gdappt . Cinu 
mit ..,Jeinen, einfachen Heh binten gerkht-eten Stachebt. Uterus Jcun 
mn wenigen bia aehr wenigen Eiem . 
Jin 6 aicheren Arten. In v.tn. 
~ ...... Yallllllldi lN,I 
... ..... liiilti .'i'tllupl 1811 A. •JNH ..... 11 
. ,._.,,_e Yam■pti ma-, . 
1. .......... 4'Je o ...... AN .... ,.,,,.i .. l>ieta I 
............... • ,_...._._:_ • .......,.,, A.dAI•._. 
.. 8 ... • •••••••••••••••• • •• ............ . . . . . , ....... . ............................ 
H.Ma1~ 
8. ~ 'bla sur ~ bcider Boden ftidleDd, llalt-.ll&ut o I b )Jt 
. A . .........._ 
Dottent&.ke reiehen bia nm Ovar . . • . . . . . . . . . . . • • • • 4 
4. Vber 4 mm . . . . . . . . ..4 . ..,...,.,,._111 
Untcr 4 mm . . . . . • . . . . . . . . . . • . . A. JMOCaicoplrri 
a. Gatt. Chlotphara Dietz 1909. 
Diagnose: Korper unt~r mittelgroJ3. lang gestrcckt. Kragen mit. eintt 
nicbt uut.crbrochencn Reihe von 23 ~t-M"h~!n. Eck.e~h;,!gnippe r~hlt. 
Vurderkorper beE-tachelt. Hooen in Korpermitt,e, unregelruiilig rund-
lich, gel!ippt, eingekerbt. Cirrusbentel sehr laog. Cirrus bestachelt (¥). 
Ovar klein, median. Dotti!rstocke auf '1.en Raum hinter den Roden 
be8<;hri~nkt. }lit nicht sehr zahlreichen Eiem. ' 
:\!if, einer ATt: Ohloephara micata Dietz 1909. In Arenaria interpre,. , 
Diskusr,;ion. · Seit YAMAGUTI zwei Arten der Gattung AMntho-
parypl,itmi bescLrieben hat, bei welchen die Dotterstocke gleichfalls 
1 
auf <ln1 Rn.um hinter den Roden beschrii.nkt sind, ist <las einzige tren- I 
nende ller~l beider Gattungen di.: Cinusbesta.chelung, welche fiir 
Ohw<~11hara nicht angegehen wird . S,,1lte sicb fiir dieee Alt eine solche 
na.chweiBen lasaen, so mwlte d j .. vorSiehcnde Art mit dcr Gattung 
Aamilwparyphittm vereinigt werde1: . 
4. Gatt. Pelmatoatomum Diet?. 1909. 
Diagnose: Klein bis mittelgroJl. Korper stark langgestreckt, un-
best.achelt. Kra.gen rnit deutJichem dorsalem .. Einschnitt. Stacheln in 
zwei Reiben. Eckstsehelgruppe feh1t. Boden ganzrandig, glatt, lings-
ova), im iuJlersten Korperende. Oirrusbeutel gin,zlich riiclcgebildet. 
51 ~enl,lase sehr lang, musku}fg, Cirrus unbestacbeit (? ). Doiter-
et&ke in Form von zwei schmalen Streifen, die nur bis zum Vmder-
nde dt:~ vorderen Hoclena rei~hen. Uterus lang, mit zahlreichen 
.mbryonierten Eiem. Miracid;um mit ~i Pigmentbeehem. 
)(it .zwei An.en. In Numettim-Arten: P . e,.....,,,. Dietl 1909, 
P. ,,,_-cmbri.,i1i,n Dittz 1009. 
Schlt111el fir die Art~• cler Gattua1 . . •the f P ■ 
J. ltit, 3() et.~. . .. . ~ ;- • P.~ 
2. lift S4 8~. • • . • . • ; • • . • • . . • • • .. • P. II 1 .,,, •• _ 
a. Gau. ~'°""'"llo.ida 1to6. 
»....-: ,.,_-_...., X:.,. ~- eiaiir aillllt -..Lwl 
~ .StMWL JWrts.''"•··.,... ............... 
~auru..,..__ ... ~ .- -..... Pf ....... m e 't:_.}  . j 
.....,;., . ia -. ..,;, ....:;,. :&..;.,;., ~ ir- I k l9itl 
mdlich- l>ia YNNUig oder ---~-· C'mua.uw ..., lute, 
Clrnu- unbesta,c,hek. ~ke ~ zwei adunale 8-ilen in den 
~n d~ Kaipen, die ~ttna hinter dem Bauchaaugnapt beginnen 
od in Bobe ,det 0Yan enden . . Uterus Jang mit sehr uhlnticheti 'Eiem. 
Bier mit Pilamenten; einbryoniert. 
Mit zwei sicheren Atten, in Vogeln : A. croalictu (Stosttich 1889)~ ~~legmetttatm Fulmnann 1916. 
Sohliluel filr die Gattung Aporcltia Sto•ich 1905. I 
1. Kit 81 St.aoheJn . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • A. croutiMU 
)fit. 55-59 (l!leist 67 Stacheln). . . . . . . . . . . . . . . A. M~tq / 
Diskussion. F"C1B:1UrANN (1915) stellt auf Grund einer Schnittserie / 
a.n aehr gilnmg erbaltenem .Material fest; dall bei .d. _.., eine I 
Cirrusbestachl!lung sicher fehlt. Fur A. croaticm fehlen An,raben 
hieriiber. Der hypothetische Zusatz ODHNERs ,,Cirrus Dlit rosendom-
~ StachOln" in seiner Di.gn,,.. der Snbfamilie Himasthlinac / 
ist alao aui jeden F.!'11 zu streiche.n, auch dann, wenn fur die Gattunll"n I 
<JAloep'lllwa und Pelmatoatomum eine Cinusbestachelung noch nacb-
ge,neiJeirweiden sollte. . 
· Fiii .A..~croaticu, stellt ODHNER (1911) willkiirlich t'ine neue Gattung 
M~~um- auf, ohne dieselbe in irgendeiner Weise n recbt. 
t'ertigen. Dieser Schritt ist eine um so unverstandlicbere Willlrur, als 
8ros&IOJf• fur-sein~ Art bereits 1906 die Gattwig AporcAi, geschaff'en 
hat. Der von 0DBND geschaffene Gattungename ist daher zu 106t'ben. 
IV. &bf. Echinochasminae Odhner 1910. 
Diipeae: KopfJaagen mit einer . einfachen, ununterbro.:-henen 
Staolaelreihe~ &.btachelgrnppe fehlt. Die innemen, am me.isteo ver.bal 
ateheaden ~ela konnen Jdeir,ler oder gegen die tibrigen ~beln 
~ '611. VentraJe Verbindunguante fehlt oder vorhandMl. Haut-
hsta J-ehaas. von wecJuielnder Audehnung vorhanden. Haden an•-
......... ....,,. oder einpbrbt. Cirruabeutet kit-in, bin 
&-. W... psi,--,~. Pan proa&atiea vor 
..... , ••k-wlea; ..... , -~~ ... ,·e;-,-·· -·~__. i 8-uaa. 1n v,-
..... NI'• r ••• .,,.. 
Sr la a 
Ry irtei■, -----
aufttclitsuerhaJten, wie ·im I~ aa Rip.II ~ 'trircl. Die~ 
um ist bereiia mit der Gattung ~-,..,._ 
einigt. 
SchHi81P.l fllr die Gattungf'Q. 
1. IJotteratcic:kc rckhP.11 hia zum Baucbeaugnapf oder darubtt hina• 
l!t"~ 
DotlA:rst&ke n-ic·hen nor bia nm Ovar • . . . . . . . . • • • • . • • : 
. I>ot~rawdu, rt-ic~n nicht bia in das Hinterendt', l!Ondem bifdt.n "'""" OlrlP.l 
in JMht1 der Boden . . . . . . . . . . . Ydo~ 
J>ottcft!Wckt- reiehcn hi1 in da1 Hinterende • . • • • • • • 8 
a. Mit 22 St.Acheln. • . . . . . . . . . . . . 8tq,/tt,JtOpn11W 
Mit 2:1 IStach.-ln; Stacbeln ruit Velum. . . •· Allttli~a 
Typisc:he Gattung: Eihinoc1tasmm Dietz 1909. 
1. Gatt. Echi,wcl,allfflua Dietz 1909. 
Dl~ose. Sehr .ldein bis mittelgro.B. Korper plump. Kragen-
,tacheln in einer dorsal nicht unterhrocbenen Rej}1e. Cinusbeutel 
klein oder vollig riickgebildet ( 1 ). Cirrus fehlt. Boden b'l'O.B, median 
hintereinander. Uterus mit sehr wenigen hiR wenigen Eiem. 
Mit 30 sicheren uml tlilltif un&ic-hHcn Art. In Vogeln (V} und Siiu-
,a, 
gem \DJ, 
Arten: H. "'""''"" (i:.oo.,; 1899) V E. mapiotlitu., Stunkard ct Hnylaad 
It; a•fJ/iibolitu .Kotlan J922 V 192f "S 
It. -,.,1,ai V~a 1936 V . &. •inu Meodbeim 1940 V 
• bclt«.tp/talua (Linatow 1873) V . •6. MONOZ (I..oo. 1899) V + S 
. bolouri Be.er 19-23 V B. ~, ... Tubangui 1982 V 
E. bvwola (Creylin 1873) V 6. ol~ Diet& 1910 V 
. mlli .. Verma 1986 8 &. aet»ri Ttanam lffi V 
• 6 . . (ll)Om4tu 1Jietz 1909 V ,B. prfolialu (a.ta 1908) V + (S) 
B. r,orri ;BbaJeno '1126 V •. ,,.,_.,. (La• 192f) V 
• d~ i.ai-.,hlkov 1927 V •· jn_., ·1 1111 , Nlooll 191' V 
.do-ew,_, ,8-Yer 1941 V •• . ,,....., Ta._ 191t V 
,,....,.,_, lliki 1928 8 •• r1 f"Jil JI" N Y ....... 1 
• ,,._.. Karina lN1 8 ,. ::i •· ffl/a~ v ... 1• V 
Skrjabln 1919 V M. ~ .W.U .lflU _ V 
,OjllOIMt,U Aaada 18 V + 8 •. ......,-~
-• (Looa ,lM) V,+ 8 •. -....,,,_.,....... Ult 8 
B . .....,.., JI r :r-+- 1NO V 
~ 
.... 
Die 1M emem· ............... werdea •o• e ...... 
.. , · enrillllt, obwoW - -.,la IUD Pua.it.a YCID Hau.tit1H Ider 
'Aita au de1lteelaen Winen 1aandelt. Sein ,.Beatimmarpdlltt~J 
edllt swei ( ! ) YOD 10 (bsw. 11) enrlhnten A1ten • 
·· I>inkunion. Der Ahl&tz ,,Kragen mit 24 Stacbeln" der O»a:na-
MtJM.n· hia~ ~-su 11:Jefohen, da mehrere l"ormen mit abweicher.dtn 
~hcbahlm-beb~t sind (si~bA lwtimmunguehlU-1 flir di e Uat-
tung)~' · -
Be■timmangn■chlin■el fnr die G~ttung Erlti•Ofllamtwa Uieta Hlw. 
1. Do&t.entacb l'eicheJ,l bil sum Pharynx . . . . . . . . . • 
J>ol~ ~icben nicht bis zum Pharynx . . t. 
2. In 8iagern . . . B. m11i,e ... 
In V6geln. • • . . • • ••• 8 
Boden gelappt . . . . E. pro,IMrikU o"'4 
Boden nicht gelappt 4 
f. Vhir~lmm. . . . . .. . .... $ 
Bia SU 1 mm .••. 
6: Ober6DU1A •••• ···········E,cort-i 
Unter 61nm ..... . 
6. In° Slugern ..... . 
' In .. V(lge!n unrl. Saugem. 
li;l·VOgeln ••••• 
'l • . Mit 20-Stacbeln • 
Jrfit 22 Stacheln . . 
Kit 24 St.ache.bi ; • 
Mit 30 bia 84 Stacbcln . • . . . . . . . . . 




· · · 10 
' · • 12 
.E. -.v,..,;r,,hla 
: . .oir4ai,arfri 
. E. J;t!riolifftM 
•• 8 
Baatbeet~ung reicht bis &um Hinutrand d<'1t hin~tto Hodtir 
9. Dottentocke •~ gro8eo, groben Schollen bntehend ..•.• 
.JlottantGcke andel'8 gebaut . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Mit H Staoheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
llit i4 8taoheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11 
11. Qa.ni, BaudnnaJat vorhanden; I>ottmit6t-ke h<-etebt·n nor aua ciner .FoUikf.f. ......................... 
llHclanin felall; J.>otte.ntockfoll.w-1 ahlreic~r • . . • • . 
11. 0- hm .. . 
Uater ,nun ... . 
11. Jii Taieeeni . • : 
la ..... \'apJn •• 
H.JUtlO....._ ... 
... .. , ee..a.i.. . . . ,. . . . . " . . . 
U:'Jie -1 ......_ ..._ ,_. kW..r all die ....... 
. ............................ ;~•-···· 
H./!i N I_, ... . ~ ~4h, ... T 1t· I . : • • • • • • 
..... . ,, t I . .__._ ..._ aWit ,_ht h • &.. ,,, .......... _ .. 
u 
240 
17. Mit 22 Stacht"ln 
Mit 21 Starheln 
18. Hod"n g .. lappt . 
Hodm glattrandig 
HI. l-~x.kreti{)Jl1hlA8f.l g,:kammert 
}~xkr<-tion11blaioe ,~infal".h 
20. In Rt'ihf'n1 ...... . 
In Rallcn ....... . 
H.Meodltftm 
!!1. Unt,]r fJ rnm; Dottentockt- vel'll(;iuuvl«n 
Chn [>mm; l>ottento<-ke ni,·ht Vl'J'IJ<'flmolz.en 
.. ,... 
J8 
. . . 11 
... to .I 
E ........ I 
. E.olifans ... 
...••• 21 
.E.1'0tUI~ 
. E. ~~#,.,..,_ 
... E.bot,vi . 
Wenn auch die Einziehung cler Gattung EpistAmium zu Recht 
crfo)gt if'lt, m bil<len /loch die hierher g.-4-.tellien Arten eilit: natiir!fohc 
Gruppe. · ' 
Es winl daher vorgeschlagen, cljese Formen in einem 8ubgen118 
Epistlm1ium zmmmmenzufassen, das sich wie folgt kennzeichnen Ji8t. 
Subgenus Epist}w"iih,ii. 
Diaignose: Sehr klein bis klein. Kragen nut 24 Stacheln in einer 
dorsal unterhrochenen Reihe. Hautbestachelung minclestens bis mm 
hinteren Ho<len reichen<l. HoJt:n gro.B, glattrandig, ffachen sich ab. 
Vorderer stetf! deutlich quergestreckt. Cirrusbeutel groD, fast so Jang 
wie der Baucbnapf. Dotterstocke Lil<len einen Ring, der den gan.1en 
Raum hinter und neben Jem Ruden erfiiHt un<l nach vorn his zum 
Pharynx reicht . 
Be1timmung11chliis1el. 
1. J.>ottent&ke ttichtn uicht iiber den Bauchsaugn11pf hiuawi &AiMtif:c••te 
:!. Dottent&-ke rt'irhen bis zum Pharynx ....... . ... i,.._..,_ 
Hierher wiren folgende Arten zu stellen: 
B.afrion1111m Loca 1899 (l)E. i~'""' Skrjabin 1919 
E. btlrairouJ (Creplin .1837) B. o«AWa Travaaoe 1922 
E. eo,.i11wnt (Verma 1936) B. p,ozitN. Tra•..,. 1922 
B. wrw BhaJerao 11126 (E. ,uprNWt•} Braun 1901 
Die Literatur tiber B. g,attdu Kurin 1931 war mir nicbt npapcb. 
B. olOOti, B. fH'OMtM arid B . ...,..._ aind gleid6111 1111berlrk-
1ichtigt geiblitben, da ihn 8tellung im &}'Item noela nklar · 
,mnu ~~_ndhcim 1940 ii,t. niehhufgcnommrn -~ , -1 •· 
sab'J nicht 1icheJRUt,ellt iat. 




t Beitr&ge ■ar Syatematik and Biologie der l'amilie &.-Jainntona.i I idu-. hl 
g]Pic·he Bestachelung auf; d. h. bei ihnen sind glei<-hfalls die 6 innent,en 
Stacheln jeder Seite gegeneinander venetzt. Wa:5 Yz1uu al11 ZWf>i• 
1 
reihlgkeit bezeichnet, ist nimlich nur die wenig deutlirhe Ecbtach•l-
gruppe. Leider scheint dem Autor die Literatur mar rccht Jtick.-n~af\ 
bckannt zu sein, denn anders ist der unterJaufene Intuni ni<:ht m 
erklaren. Die Gattung mit der einzigen Art Eput,ocAast11us ~,..,,... I 
ist daher in die Gattung Eckinocluumus und zwar, wj., aus 11einer 
Abbildung hervorgeht, in dae Subgenus Episthmium, einzu,;Ji ... lem. ' 
3. Gatt. Allecl.i11-011tnmum Odhnn lHll. 
Diagnose: UbermittelgroB bis groB. Kopfkragen stark ent-
wickelt mus.kulos, herzformig, mit 24 Stacheln in cincr dorsal unt~r-
brochenen Reihe. Stacheln von einem schirmartigcn Hiiutchen, dem 
,,Stachelvelum" umhiillt, das sie in ihrer Lage fixiert. Seitenriinder 
des Vorderkorpers bestachelt. Praepharynx lang. 0 -:!sophagus mit Aus-
sackungen. Roden langsoval, ganzrandig, glatt, iru vorderen Teil der 
hinteren Korperhalfte gelegen. Virrusbeutel gro.6, weu.ig t:ntwickelt. 
Oenitaloffnung auf der Spitze e.iner Papille. Dotterstocke ve~hmel~en 
hlnter den Roden. Ovar queroval. Uterus mit wenig zahlr«>ichen bis 
zahlreichen Eiern. 
Mit zwei Arten; in Reptilien und Vogeln. Typische Art: A. crocodili 
(Poirier 1886). 
Axten: A. crocodili (Poirier 1886), A. /amelicum Odhner 1911. 
Schlilssel fiir die Arten dcr Gattung Albd1i001Jl<>mun, Odhnt>r 1911. 
' l. Dotterstocke reichen bis zum Bau<'hsaugnapf. In Reptili<'n . . ..4. rN"'Odili 
Dottnstoclu• N>ichen ni<'ht bis rum Ra11t•h11nugr.apf. In Vogt·ln A. fuwlir•,,. 
4. Gatt. BIRphan<>proro Odhn"r 1002. 
Diagnose: Korper langgestreckt, Kopfkragen gut ent\\ickt'lt, mit 
22 oder 26 Stacheln. Hautbeatachelung vorbanden. Die Dott.eratiick,~ er-
filllen den ganzen Raum hinter den Roden und reichen nach vorn bill 
zum Ovar. Utt!rus kurz mit wenigen bis w~nig .zahl.reM1en Ei(m. 
Typi.sche Art: St. omata Otlhner 1902. 
Mit 12 sicheren und ei~er unsicberen Art: in Reptilien. Vogdn uud 
Siugern. 
Arwn: 81, tJOftt'il..,.,. Diet.a 1909 SI. •ndae Yamapti lu 
,.;1. --~ (Rudolphi JS02} SI. "'""'-";.,,. Kurova J .... 
81. ~ . ht.i• llaitaelaikow 1925 Ill._..,. Odinler .I 
61. .a-ti (Ol'-t 190&) St. pe,tNN {i.o.. l 
81. ,,..,_ ¥ 0 I 1$40 BL..-,. \'aaa l 
& jer,I;' 1111 (PNilM. Lin& 1988) & J F Id~ ~ •--.c...a.·1• .,. 
.a.,......~1 
2
.,, .,.., 11.Y Dia 
Diaku,u1ion. Die Oattu, w-urde Tall ~~ !al' siJ41 , &a. 
:u1it Step/,a"°fl""O ontalu al,l Typu und eimipr Art. Die m.-
dtclct .,sfoh inhaltlich mit der von Dnm 1909 •a'8 8 ~Dtsa ~ 
'MWtMI, welche die echon lange bebnnten Alf.en ent.bllt. Omarsa· 
Jcann 8kb aber filcht entadilidkn, i!I-der flb~n Weise~ ,~ 
und seine Art in Jie Oattung Muorcl,,u zu ilberi~n, deDJl er iiehrcik: 
,,In Anbetracht des eigentiimlichen St.achelbeeatzes, der bei dieeer Art 
am Mundsaugnapf ausgebildet ist, stellte ich .bei meiner vodiufitm 
l1reihung die neue Gattl!Jlg S~""Jlf'OfYJ auf. Nachdem ee aich 
aber ,gezeigt .hat, <laJl die Art dem VerwandtschaftRbeis des~ 
mum dentictflawm so nahe steht, bin ich mehr geneigt, in der lraglk,hcn 
igent-Umlicheu Stachdausstattung nur ein Artmerkmal zu erblicbn. 
Der Gattungsrame MeMWd.u Dietz, den ich i.m vorigen verwendet 
hall••. wtirilc unter solchen Verhiltniase1:1 meinem Namen ~
zu weichen haben; hforftir triigt DIETZ freilich lteine Schuld, da ea 
zugegebe1: werden muB, da.8 meine msprllngliche Begriindung voo 
Steplu:nwprura sich als Weniger gliicklich erwiesen hat". Auch im 
sr~t,,fllAti~hen Teil betont er seinen Standpunkt: ,,Auch die von mir 
frillier aufgeswllte Oa-ttung Stephano,prora ziehe ich vorJiufig ein, wmle 
aber, wenn ich einmal imstande bin, ein abgeeeh1088ell('IIII .S~ der 
Echi11ostomatiden vor.zulegen, den Namen wieder auferstehen laaen". 
Das UnUblichf dieses Vezfahrens geht unter and,.rem auch d&IIIOI 
hervor, JaB eine Reihe von Autoren, nimlich Lu'~ Li~•~ 192:!), l1U1-
Tl(,1JIJCOV (1925, 19'l7), Kuaou (1926), P.uo,u (l9"d7), 1.nnoJi (1918), 
Wlfl>.t (1931) u.ud MilKowsn (1938) den Namen JI~ beib,....._, 
wih~nd WARD (1917, 1918), 1'BAV.l8808 (1992), NICOLL (1919), Aun£ 
(19'l6), BB.iln.&O (1900), hlCII (1938) und Y~1m (1918) deaa 
formal richtigen Namen Omorn, aafaeJ.men, .l'un.u ti LDT (1988) 
beachreiben eine neue Ari au der l'amilie Boiin••--•• au .... 
ddameribniden Krokodil, &Jinuc,■1• ja4aNfi,.,.e. Die AM,. 
Venwcr .&e.igt ,IOfon, dal • 1icla am einll typilebe a.,.u..,e •• .lit 
bandelt, ,die bemerkennerielweile . d@ift .._ Brzlr D ·· ■t■ -
lllliMlaaugnapl autwe. wie St;....,._ .... ._ ...,..._ cltr. 
neuen An ergebea,. dal .,.· _mil a. ..... •i•t. r ... 
Wire diet eine .....,. ...._fir .... bSt ·-•). 
'illa-l&ram ,.._. ... 1, ... AIIIII ........ .. 
..... .. .... ... _ 7 
111111 
~ ) 
Beildp ar to~ 11114 Biolope 41rr Faai 
Oomru vorgenornmenen l'ereinipng von JI. pt,lytt.lllltu, JI . .__...,., 
11nd JI. ,-.,,ltt/tl,,u,,.- au einer Art bnn 1th auf Orun I ,·un 
wm!ict reichhak~m Material nur beipflic-ht.-n. 
y,-~ ~ s~ht dem obcn g~nannt.en t'onuenk • 
nahe, da8 ma.n auch bier die Arthereel1tig11ng in 7.nifel zicbrn 
Der cinzige konsfantf! Unt4>1'5Chied gegeniiber SI. tkt.ti 
kon!rt-ttnt. gningere EiS?roBe, diP auBerhalh rlf'r t'iir St. de11lil't.1/ata 
gegebenen Orenzen liegt, was icb an eig~nern :Mat~rial IN: 
Scbluue) fiir die Arten der Gattung St,pltmt11Jlf't,trr O,lhnt:r I :10~. 
1. In Reptilien . 
In SAugem . . . . . . . . . . . . J .. 
In Vugeln , ... 
2. In SperJingsvogeln 
In anderen Vogeln 
3. Hoden kaum groBer a.ls das Ovar 
Hoden viel grOBer a ls rl11a Ovar . 
4. }lit weniger als 10 Eiem im Uterus 
Al. 





5. Dotteratocke auf den R&11m hinter dm Hodcn 111.-iachrinkt . . . Jlf. 
Dotteratocke nicht auf dc•u &wu l•int...- dPn llodc,n 1,.-6(-briinL:t . ti 
6. lJie Dottent&ke refrhen our bis 7.ur llitte cl,:e hintt-n•n Hc-J.,,t11 JI. gillx,:i 
Dvt~rstooke rcichcn wetter nach vorn . , . . . . . . . . 
7. X6rper gedrunjlC'n; Hod,·n crfiillen fut dif' hallie l.lngu d<'iii Jlintt>rl., 
. JI . ..,.. • .i._ 
Korper lllnggp&treckt; Boden crfiillcu vit:1 Wt•uig,·r 11~ «Jfo Hilht• 1 
kOrpe,n ........ . · ....... · · · · · · · · 
8. Hoden ginzlich vor der Korpermitk g~t-n, fut knisnmd 
Hoden in oder hink!'r der K&-permitte gw-k-gru 
9. Alie Randataeheln unter 0.2 oun Jang 
Alie Randatacbeln iibt-r 0,2 Alm Jang . 
10 . .KGrper wenigatena 7,6 mm Jang . . 
K&per bGc_.na 7 mm Jang • • . 
11. Kier 0.071:H),081 rnm • • • • . 
Eit-r 0.064--0,067 mru . • • . . • . . . . . 
6. Oa~t. r 
~: Klf!in; Jan 
12 StaebeJn in einer ointa 
Verbin,hanpbnt.e vrr 
~ lug, nam.be1ua 
11111 UI .... Kaci-ii elWffle: 
..._ a Ri■1tJIL&p-..n.. 
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vorhanden. Ovar kaum kleiner aLi die Hoden, median, dicbt vor dieeen. 
Uterus kurz, mit "·enigeu Eiem. Die Dotte?f>t«ke bilden zwei tthmale 
Str._.if.,u i-;citlid1 ,ter Darmschenkel, beginnen <licht hint.erdem Baud1Saug-
11apf, reid1e11 his in <11\.'I Hinterende und sind im mittleren Drittel des 
RintcrkorpcrR ,lurch eine sehr <liinne, i-chleierartigc ZonP. miteinander 
wrhunrfe11. :Ste mud ·:5!!ig strukturlos und zeigen keinerlei follilruliren 
nm,. 
In \'ogeln. l\tit nur-ciner Art: V. oligokcitlwsm Mendheim 1940. 
Anhang. 
Gatt. Orient.:>rhJUm?U Verma. 1936. 
YERMA hat H.135 die Aufstellung der oben genannten Gattung an-
gcktiIJJigt., cine solcbe if,t aber bis jetzt, d. b. in seiner folgenden ArbE-it 
(Yim:\i.<\ J 936), n0<·b ni,,ht erfolgt. 
Gatt. Pa~ud.,rhin<>ch411ffl1" Verma t~aG. 
,,Krngenstacheln dor£al n ich L untcrbroehPn. Roden tit>f ge)appt." 
(.,JJiagnoi-e" von VF.RMA 1936.) Die Gattung hat <laber wedcr mit 
'1er Gattung EchinochaStru"8 noch mit der Suhfamilie EchitWClw8mifUM! 
dae ~eringi-te zu tun, zumal der Kragen 37 Stac:heh1 in zwei nicht unter-
hro('benen Reiben t.ragt. Ob die Alt entgegen der Annahme V;;;nvu 
<lod1 in .lie Gattung · Paryphostomwn gehort oder ParyphodomVM 
m/rarty/ez niher 1;teht. ist auf Grund seiner Beschreihuug nicht zu 
entbClieiden. Die Gattung griindet VEIUli im wesentlichen auf Hoden 
und Korperforrn, also auf zwei }lerkmale, die, wie mit Recht in der 
Literatur mehrfach betont wird, sehr wenig brauchbar sind. Die f'..attung 
iat somit als Genll8 in(!11ir. einzuziehen. 
V. Subfam. Pegoaominae Odhuer 191fl. 
J)lapole: Korper apindelf"'ormig, Korpennitte verdicb, an beDm 
:Knden Terjungt.- Hi..,~rende sugc.-pitst. Griilt.e Breite in Balle der 
' Hoden oder etwu· davur. liauchanpapf Jdeiri, ,n,.ni,i __.., ia 
cl.!r Kmpt~ oder 11_!11' wenig \"Or dieler. Oanset Ur,- mii llaai-
.._,claeluag. K~ • .-u rtlr..,_lrW mi& ,zwi ~ 
unt.erbrocbeJW1 'Jleillea wa 8ueheln • .. ••••••pl ••• l'r••· 
pharynx fehlea. ,lltidie-... pel. glaH1 ;. .._ • • 
a.. • .... NI der Urperbnitlt. Gu I _t I 
hlMe u .... Pt z--- ,.._ I I 1·11 ... a....it 
Beitrige zi.r Ryatematik und .Biologi~ dPr Familh:1 &binntomatida(". 2-1:-, l 
•in eigen•rtiger, typi,<her v,.,...hl,,8•r•I"'"''· ,inge•·,·hnlM. Cim,s l.rn,, / 
muskulos, unhestachelt. Ovar klein, recht~itig. Gtnus nic-bt. ~l1r Ian,~. 
mit zahlrcichen kleinen Eieru. Die Dotten;tiieke umhiillen cli•~ Darm• 
scbenkel, vereinigen Rich vor dem Cirrusbeutd urnl t•rfiill.·n d•·n \·o:-,1.-r-
korper mehr oder weniger vollstiindig. 
In Schreitvogeln mit 4 si,.heren Arten: Im Gallengang. Stt>ts ho<-11-
gradig pathogen; konnen <len Tod des W1rtN1 wrur:-nchen ! 
1. Gatt. Pegosrnnum Ratz l'.10:-i, 
Mit der Diagnose der Subfamilie. 
Mit 4 skheren A:rten. In Sch:reitvo~eln. 
Arten: P. asperum (Wright 1879), P. btdml(-11111 T11ha11/!ui l!•:li,. 
P. saginatttm (Ratz 1900), P. spini/ertttn Ratz HIO:l. 
~chliissel fiir rlit· Arten Pegosumum RP.!z )!111:t 
1. Itiit 20 Sta.cheln . . . . . . . . . . . . 
:Mit 27 Stachcln . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Dotterstocke reichen bis in das Hint<-rmd<· . 
J - . t,'f l!J••"1.l/1'.III 
:; 
...... ;1 
Dotterstocke reichen nicht bis in das Hinterl'ndt· . J•. l,11l,1dn1w 
i. Ober 10 mm . 
Unter 10mm .. 
P. ,,pi11iftr111 
.. . .... J'. r,,,11<rIwI. 
.!ferner hierher l!.'chino;;lv;;c,a, lvt;vdi«:£ ~litl'.l1aHu111 l~;ik. j Jir i\rt ~oll 
ein echtes Receptaculum seminis besitzen ( ! ). Vgl. die 7.t•ic·hnun:.t 
des Autors. 
Diskussion. Das Fehlen <les MundAAugnapfes uncl clie von Omo."En 
besc:hriebenc eigentiimliche Verschluieinrichtung des mam1li<·h .. n 1-:rul-
apparates weisen der Gattung eine isolie1te St.?Jlung im Spwm zu. 
Es erscheint daber gerechtfertigt, flir dif'se Gruppe t.'ine eigenc Suh-
familie .zu schaffen, deren Notwen<ligkeit auch von 0DHSER (1Hl1) uncl 
anderen Autoren betont wird. Dazu komn!t noch, clR6 clie_~• Hruppc 
auch biologisch gekennzeinhnet ilJt <lurch ihr Vorkonunen im G:allen-
gang von Schreitvogeln und <lurch ihre pathogene Wirl..,mg auf dru 
Wirt, worauf ODHNER ebenfalls hinweil'lt. 
YI. Subfam. Paryph08tomillae n. tiULC.u .. 
DiapeM: UntenniHelgroD bis iibermit:tA"lgroB; t 
Baucheaagnapf an der an~~ dee emen und zwei 
I 
aehr ·pol, iuleM mukuliia, beebttf"onni«. K~ 
~ -• -17 8laelaeln in 1 cder 2 donal ~'!!brt4benf.fl 
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Echtad1dgruppe mit je -lbia b iacbenorm~ an~o"lneu-n Echtaelae.;.i 
<liruie sttts groBer als die Rand8tacheln~ Boden von typilch.r Fann: 
rosetten-, Jdeehlatt- oder geweihf'ormig. CiffllBbeutel gut entwickl!k mi\ 
,;c]iarf zweigeteilter &menblaA(>; nicbt linger al~ Hauchaaugnl\pf. Pan 
proirtatjca vorharnlen. T>ie JJotterRtocke reicben nach vom 11icht tlber 
deu Bauchi,augnapf hinauH. ~lit wenigen bis Rehr wenig,m Eiem. 
Diskusnion. On-w-""ER (1911) sch.reibt: ,,D;7~us Vieta und 
P,iryp1wsfmnum Vietz sin<l, "ie schon im vorigen betont, nichst-
verwarnJt; ob sie cine eigen-0 Unterfamilie bi1den oder nicht eher den 
1''.:rhiJJostomincn zuzurcchnen sind, en-cheint mir vorliiufig 11o<·h frngli<'h." 
Wi" OnHNER eine Einreihung der Gattung ParYfJlwdot,mm in rlie 
Subfamilie Echi,,ostaminae in ELwagung ziehen kann, erscheint un-
vnstiindlid1, denn er beF-direibt und bildct in der ~lcichen Arbeit eine 
ncue Art <in Gattung Paryplwstamum ah, P. l-Obtdatum, nut scharf 
zweige.t.eilter Samenbl~. In derselben Arbeit stellt er efu S.f!item 
<ler Familie Echitwstamid.ae auf, in wekhem er die Subfamilic Echino-
11too1faa~ wie folgt kennzeichnet: ,, ... Samenbla~e 1$Clilaud1formig1 ge-
"'un<len, unget.-i It"! 
Nachst.ehende Vberi;iclit zeigt, da.B au.Ber diesem wesentlichsten 








Fum der Hoden niebt 
typi8C'~ 




7orm der Hodeo t~pi,cb 
aehr wcoigt• Lie weoip 
nic·ht grOllct' ala die Rand• 1 grODl'r al1dio Randa~ln 
atac!:dn 
nicht flcberf6nnig ~- fuh~rf6nnig angeordnel 
onlnet 
I>iese Unt~rschiede zeigen mit aller Deutlichkeit, '1aJS die Ga~ 
nicht, in ,he Unterf.amHiC' Bdti~ eingeniht werden baa. Pen• 
ergibt sicb, dd die Abw~i<,bun,cen volt d,,.r Untenamil• 114.;., ~~~!..-!' 
ebenfalls 1u .grQJI aind, um aie mit ti~nelben a vueim,en. Die Jlallpt-
unterechiede ergeben aicb :beim V~ von .KnpAl t ++-. . a 
1ninnliehem End•pparat, ·alao pnde bei denjeniaaa ()rpM,.._..J dla 
1l&Ch ODRlrD nr Kenoaa..., TCID u...,..__ ..._. 
-- ,. ------- -~- ---------------
7 
BeitrAp nr 8,...._tik und ~ dft- ,.._ilie Fdinr--. ... , ida«-. :t-17 
1. O.tt. p,., . ,..... .. .Di.!ta m:t•. 
Diapole: Langgestreckt, Korperrinder parallel. Kopf'krab"'" mit. 
27 Stacheln in 2 dorsal nicht witerbl'OChenen Ucih<'D. J>ot.t(>"rstiK'k 
verbreit,em 11ich hinter den H0<len O'ler vi:rsclin1cb:e11. ('irrn~licut ... l 
gut entwickelt; Samenblase getei)t. 
Mit 6 sicheren und 4 unsicheren Arum. T,n,i:-du~ Art.: P. mdfot 
(Dujardin 1846). 
, Art.en: P. carbonia Mendheim 1940 P. aegr,gat11,11 Dietz l!!O',I 
P. lob,datum Odhner 1910 P. tenuvolli.~ (,JobMton 1!111,) 
P. radiatum (Duja.rdin 1840) P. le11titrifnli1",1 C :oJtat,i l!l:i I. 
Ferner wurden hierher gestellt: P. i,ulicum Bhaleruo w:n, P. ioo<1-
/ tum Verma 1936, P. novM"' Vcmlli HJ3G, P. ,)u/,-artyf,·:r. (Law• 1!/1:>). 
Schhiseel fur die Artc•n der Galtung P11r,111Jtost,,m,1m. 
1. In Ruderfii.8lem a 
In anderen Vogeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :! 
In Reptilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,. , ,,. 
2. DotterstO('kc l"'ichen bill zun1 Ba.uch;iaugnapf, Hodt•n four- hii s,•1h~la1,.,i,:; 
in Raubvogel11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I'. "!JT''.f'lu,. 
Dott.erstooke reichen nicht bis zum Bauch,,augnapf. Ho<lt>II 1hdlapJ'ig; m Ent.on 
P. if',•lilri/1,l1u 
o. Hodtn rucht cingckcrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •l 
!fo,Ien !.'i.n.g,.,.k,,rht . . .....•.. , . . . . . . . . , .. /'. mrbuni.t 
4. Dottcretocke tti<'ru-n bi11 zum' Ban,·hsaugnapf; Hudc·n ,·krl1111pii:- ..••• 
DottN11tocke reich(•n nieht bis zum Ba.ucb.snugoopf; Hodl·n dn.•il11ppig 
P. fenttiNJJi 
5. Hoden fl&chen aich gegeneeitig ab . . . . . . . . . . . . . P. l, 
Boden flachen sich gegen.'leitig nicht ah . . . . . . . . . . P. rodiutu1n. 
Diflkussion. GooATES (1934) Bcstimmtmgsiwhltii;is.t'I liult P. "~'"'"' 
Odhner 1910 und P. tenuioollis (Johnston 1916) unheriidoiichti~. Audi 
wiirden sich I.lie beidcn gonannten Art-<:n auf Gmml clc:1 \ 'on ,lics.-•m Auto 
r angegebenen Schlii~ls iiberhaupt nicht abt.rcnnen lassen, ,In lwi /'. 
~ und P. tenuicollilf dreil1tppig~ Ho<.len vorkummN1. 
IMechniM Vn11A (1936) .1wei neue .Artcn, die er in die Gattu 
,_,,_atellt. 
1. P. "°""'" m.it :r; ( .!) Sta(~beln. Die .\it 
ihre Stacbellahl ab, aondem besitlt &Uf'b ein 
BamenbJMe, guori allo aicher nicbt hi('.rh(!r, 
MIIM•••-- •· I. 
I. P ,-til 1&1. Vgl. daa b.i P. 
OI> beida Anea u P . ...,... ud P. 
liad, 1111 .. af Grad YUD ~'IWIAI man. 
24 H.MffldllP.ia 
"°' ,;, --- ---~ .:itafldpunkt, dal die I 
l-~1,r,11 ,Jvr H,.,l,m "''Ir .-iut~ untergeorcln1;te Rolle ~~It, bnn ic-h nv 
iclen nachstf'lif'ncl n e.rortcmdenArt~.n ~ncl e~ 
fall~ 11ur au{ Grund d~r Ho1lenfor1u in di 
~in;.;e~li,'fl..rt wnnlen, gd1iil"f'n fiif'hf'J· ni<~ht. hi 
1:__R. ;,.~,~<ID•·•~n11 1~:n) w~d1t.!:rh!.~~!1,·_ 




' W<'nia t·nt\\ i,..krlt 
4:! ! zitroucnkE-rn!Ormi~ 
rdcht his 1:u1u \0111,·n.·11 
HcKl,..n 
J..'111 . 1•nt11kkdt I 
2i ~tal1{6rmi; 
J>hte11 R,-,-.·ptaculurn a11gt"l,lid1 ,orhandcn ( ! ) 
rd,·ht nur his &um &u,·b- I 
saugna11f odc-r fd1Jt 
I fohlt I 
1't'lllini_11, .•..• 
lJa.~ ~mzige mit der G!ittnng P,.:ypl!rl.</fntnum G<':neimmm«> !{incl difl 
Form <lcr Ho.Jen und die AusLildung der DottcrJ,.tot·ke. Auch I.age 
und Form <lcs Haud1iaiaugnapfes wcid1t von der filr die Onthmg Pary-
1ih-0,,;to,1mtr, kennzcichnenden Ausbildung ab. 
2. Ahnlid1rM gilt fur P. w/rartyfn;. Hier ii;t die Einttihung in die 
Gnttung Pa,yplwo!..,"1:~..:.m cffensichtlirh ,.in Vnlrgenheitsl•wh--itt und nur 






P. 8U/mrly/tx f Gatt. Paryp/w,kmc•"' 
I eehr llf>hwach entwidwlt i gut ent.ick("lt 
'
I 61-52! zitron.cnkemformigll 27 stabfotmig 
merklich IAnp;er alt der kurvr ala dt-r &urbaau,-
1 
Baucheauguapf napf 
unget.eilt. gt·wundeo g.-~ilt, uoahRewundm 
Ileide Arten stehen sich sehr nahe und gehoren in di~ glciehe 0.Uuug 
Da sie w"'1er in die Gattung Pa~..,. noch in die 0attuaa 
Bvparypltium paasen, tcheint e11 »1u richti~n, die Gatturig Myfttl,i,tt,-
~..,,. ~ retablieren, a,e oanu ~ .. Su:,:'..u.:.!:: e~.,,,,,••w eiua-
gliedem wire. Die frtlbere Einreiliung in die 8ubfamilie H:i:NrtHio• 
haltf. icb fur wenig gfficklich, da ..JJ., Gatt.un(ilef, dendl,en e-...... 
K!aget:be!tachelung und eme nichi ~ &unenW.. ---. 
OM einaip Auanahme beldd_die Oanu,r Pl rt r 1 " ..... 
beitlen Art.en 'ildff ,DNM ft!l'WUldt aiad. An ill M 
nicht einmal dopipelt., lug ,rie der Pa■ e••• .r ■,I. 
___ ;.......__ --------. -• 
• I 
Beitrlf(e aar 8,-tematik and Bio!ogie der l'amilie l'.cluncetomatid,ae. 2,19 • 
1 Hier sei nor noch au( eint:n Wider,.pruch in dcr Bcsd,~ibun~ V'on 
1 P. lnbulatum von O»BNEa hingewiesen. Er IK'hreiht niimlid1: ,. ... Has 
ahgebiJdete Exemplar steht unmittelbar vor dem Beginn clt•r .E,-
produkt.ion" und verweist gleichz~itig auf Tafel ITT, Fig. 9, wo n 
f'in Exemplar mit 10 Eiem im Uterun abLildct. 
2. Gatt. Drepanocephalus Di<•tz 190!"1. 
Diagnose; MiUt:1groB. Korpcr n::.ch hinten g!~irhmsi.Bi!; vnjiingt. 
Kop!Jo-agen sebr muskulos, sichelformig, mit 27 Stacheln, 2 x 4 :Eck-
stacheJn in zwei. facheriormigen Gruppen urnl 19 viel klcinn~n Uand-
stachein in einer nicht untcrbrochenen Reihe. Ho<len ,g-Int:tmn,lig, 
rosettenformig, fiinflappig. Cirrusbeutel klein. Dotterst&ke reicfien 
vom hinteren Rand des Bauchsau,;napfes bis in das Hinterenfif'. 
Einzige and typisc~t: ·•u~. D. ,;pat.~-n:; Dietz !91l9. 
Diskussion. Die Gattung soll nach ODHNER der vorigen sehr 
nahestehen. Sie stimmt mit derselben in <ler typischen Form der H()(fen, 
iu Jee A11Sbildung der Dctt~rstocke nnd in der Zahl der Kragensta<:lw]u 
iiberein. Ob sie tatsachlich in die gleiche Subfamilie wie die Gattnng 
Pm-yphosromum zu stelJen ist, kann erst nach gcnauer Kenntnis de8 
minnlichen Endapparates entschieden werden, iiber den niibere An- / 
gaben fehlcn. 
VII. Subf. Chaunocephalinae n. 8ubfam 
Diagnose: Echinostomatiden vv1 charakteristischer Korperform. 
Vorderkorper kugelig aufgetriehf'n. Hautbestachelung Yon wechseJnder 
Ausdehnung vorl,anden. Kragen n1it, einer ~oppelten, dorsai nicl.tt unt-er-
brochenen Reihe gleich !anger Randstacheln. Eckstacheln vorhanJ .. u; 
stets gro.Ber als Randstacheln. Praepharynx sehr kurz oder feblend. 
Pharynx klein. 0e80pbagus sehr Jang. Die Dannschenkel Zit'Lf!II his 
in das schwanmrtig verlingert.e Hinterende. Bauchsaugnapf kJein, 
muake.lschwach. Hoden klein, glattrandig, run<llich, nicht oder nur 
W'ellig groier aJs das Ovar, dicht hinter dem &uchsaugnapf; ltiet~ scbrig 
.hintereinander. Dottentoob gana oder fast pna auf den Vonfer-
korper-besch.-lnlct. Sie · erfiillen dit-.aen gan.1 'lder bi1'Ie11 .swei brei 
lffltiche-tlh'eJien. Die ,..~'riutr-..gc coto-priug.::: .:.:.. :t:-:::!l hl!!t~f'!-!! En,4~. 
(}irraabeuteJ ~in, wenig entwJCJceJt. &menblaae un~teilt. ,.. 
bis, nbeltaolaek. Pan proetatita f'ehh. 
h Cy.ten an der Dumwand, meiat purig. In Scllftiw 
Jaierher fllh&enden Arten _nfq ... adaWl!N KrkranJru 
W-ate henw. - Jin nu ft'ei o.,•a-s. 
2b0 H. Mendt ... un 
Aus <.Jen bercits friiber dargelegt.en Grunden ist C~ 
Travassos 1922 durch <JAatM&Oeephalinae 11. subfam. su eraeuen. 
Typit,<:be Gattung: Olutu11-0cephalw (Rudolphi 1802). 
Schlii.aeel fiir die Gattungen. 
l. Vwcl..rkorpn ni<'ht in eine Spitzc ausgczog,m; Uterus kurz mit nur wen.igf'n 
.Bi,-,n. . . . . . . ................. CAott~,-lu 
2. Vord,-rkorper in cine Spitzc ausgezogen; Uterus lang, mit auOerat zah!rcicbe.n 
Efr•m . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . Bal/ot1ria. 
1. Oatt. Chaunor~µhnlWJ (Rudolphi 1802). 
Diagnose: Vo1-derkorper halbk-ugelig aufgetrieben, vome nicl1t in 
eine Spitze au1>gezogcn. Hautbeetr..dtelung iiberz1eht de;! ganzen Vorder-
korper. Varmgabciung <l.icht vur dem B:mchsaugnapf. Die Dottcr-
stocke erftillen den ganzen Vorderkorper und reichen nur wenig in den 
Hinte1korper. Uterus kurz, mit wenigen Eiern. Sonst wie bei Chau,w-
et·pha lfr.ae. • 
Mit zwei sicheren und 2 unsiclieren Arten . 
Arten: OJi .. ferox (Rudolpbi 1802), Oh. prmd~trifrwmis Travassos 1922. 
Fern<'r wurden zwei wcitere Arten in der L1teratur beschrieben. 
l. Oh. geronJi GeJut'bt 1H13 un~r~h~i:kt sich von Oh. feroz fast 
nur durcL die Hauthestachdur1g. 
2, Oh. s·imilifero:r; Verma 1936 stimmt mit OhawuH'A!'f)halt'8 /t1ro:.,; 
eLeufalls in den Massen Wl'itg1>hend iiberein. Bei<le Arten sind .vahr-
scheiuJich ruit Olt. /~oz identiscb. 
Sehl iiuel fiir die Arten d<'r Gattung 
l. Mit 27 Staebeln . 
2. Mit 23 6ta<-heln .. 
'Aat1nnup/taltu1 Rudolphi 180~. 
'i. J, 
. • Cit. rlri/untti.l. 
2. G11tt. &l/otiria wiper 1~. 
Jtiagno1t: Vorderer Ti!il dea Jrugelig aufgetriebenen Vorderk61'{, 
in einc $pitze amgezogen. Die.ae un<l der Himeiko~r 11ind bemelaek. 
:U.rh,K"i~w.f§ in <le: !!!•t~ ~w1•nh~.n lluad- und &uchw..,..,r. 
Duttentoeke auf nei breite .8tftifen im eipn~en, ■af-=u•m • 
Teil des Vordedcorpen beechrlnkt; 1ie tlbenebftiliea aacli : .... • 
die J>ann6C:benbl niclat. Uten. ••r lug mi& ...._ .a.-
Eiem. Er .erNJII den puaa Bum ••· t • -4- .DII t bh _. 
einen Teil da Hinten&pan ......,_,. 
Eirwae ud typilelM An: B . ....., 
~ 
Beltrlp av lyatanatik 1111d Bio!ogie cler F...W. &-hinutolMU.iM. Ill 
VJIJ. Rnhf. Petaaigerinae n. Subfam. 
Dlapo1e: Klein bis untermittelgroJJ. Korper Ianggestrttkt ode 
spindelforruig, Hale deutlich abgesetzt, bandartig flacb. Kopfkragew 
gut entwickelt mit zwei fortlaufendcn Reihen von Randstat'heln; Mund 
eaugnapf klein, wenig musk:ulos. Cirrus lang,. diinn, fadeniormig, un, 
bestachelt. Samenblase ungeteilt. Ovar klein, dicht vor d~m Roden, 
Uterus kurz mit sehr wenigen (m~i&t wenigcr als 10) Eiem. DottR11itoc-k~ 
1 reichen mindestens bis zur Bauchsaugnapfmitte, nahem sich mit ihrcn 
Vordercnden einander und erfiillen den Raum neben und hinter den 
Roden; meist wenig zablreiche, groJ3e Follikel. Exkretionsblase sehr groB. 
Diskussion. Vergleicht man die zahlrefohen Art.en der Gatttmg 
mit dem von DIETZ aufgestellten Typus, P. ezaeretus, so ergibt. sfoh 
eine klare Trennung in zwei Gruppen. Di~ typische Art besitzt cm 
breitgerundetes, bochstens stumpf endigendes HinterenJe, die groOte 
Breite in Hohe der IIoden und groJle, median hintereinander ge!egene 
Roden, die viel groJler ala <las Ovar sind. Bei der Mehrzabl Jer 
spiter beschriebenen Art,,n ist du8 Hinteredc dcutlich zu~1,Itrt. o<ler 
verjiingt, die gro.Bte Breite in Hohe des Bauchsaugnapi"e3, der Korper 
selbst ist ausgepragt spin<lelrormig. Die Hoden sinil hochstens ehenao 
gro.8 wie das Ovar oder sogar kleiner, liegen schrag hint.f>TPina.n<lPr oder 
nebeneina~der uud dann F>tEt.<>. _etwas ge.genf'inander vel'R(t,rt:. ~ide 
Gruppe~ stehen ohne tihergang einander gegeniiber, so <laJ3 einc Auf-
teilun,i der Gattung Pet.asiger in ihter bisherigen Fassung zwtekmi.Big ist. 
Von der .nveiten Gruppe beschreibt all' erster ODHNER (1911) di~ 
.\rt Pcta.,iger wrio,pinoavm. Sie eoll daher in der folgenden Tahere 
ale Vari08pinoeum-Gruppe ~.zeichnet. werden. 




au.,._tftcllt od. eiMrmit 1•pindelfGrm i 
in B6be •r HodNl .inB6bedea&uchaaupple 
..-breitert 1ngapi .......... mNliao Jaint.el'NIIUder F· ... 1-iiil .,_ .. •II du . Ont . nicli 
~ .. immM~• ..._~ ....... 
--•b 
~whd 
t 5 . II I . Die .laftliluc Im fer. 
....... a.- ... 
H. Mr.uthcim 
Sd1lue1u.•.l fur die Gattangrn. 
J. Hud••n , ·id grc"\i,k>r ala du Onr, hin(<-r.•inandt·r gt-k-gt-n. flad1c-n ,llich •lteta alll Pd,,. 
::?. }fodo1 riid1t gr&&.!r 11la das O\'ar, acbri1_t bint4;1€'inand~r od .. , ne~iealldrr 
gelqtt•n. fut irtd.11 ,·ondnaorkr g~tn rll't . . . . . . . . . .\"arindllria 11. g. 
Tn1iu:he Gattung: Pet<J8ige.- Dietz l9v'9. 
l. Gatt. Pttaflq,-r Dietz 190'J. 
Diagnose: (nach D1nz; abgeinde1t). Ko1per gedrungen, groatn 
Bteite iu Rohe der Hoden. Kragenstacheln ungleich lang. 
Hint-e~nnP hreit gcrundet oder in einer stumpfen Spib') endigend. 
Hoden groil, rundlich oder quergestreckt, tlach~n ~ic::b gegcnseitig Ab. 
Ovar viel k1einer als die Hoden. Dctterstocke reichen bis .zum Baueh-
saugnapfvorderrand oder wenigstens bis zur .Mitte dtsse)ben. 
llit fiinf sichertn Artcn. In Vogrln. · Typii:che Art: P. t%aff"fflll 
Dif:tz 1909. 
Art.en: P. brn-icauda (lahii 1933) P. lobtllalttm Yamaguti 1!135 
P. Mf'VMlU lkmltam 1940 P. 7N-t1!j•Tl<I (Linet.ow 1873) 
P. ,,:rnnf.t~ Die~ HI09. 
Schluuel for rlic Artt-n der Gattung Ptla6igtr Dietz 1909. 
J. Mit :!7 Sta .. ht'ln. . J'. U110Wt1t,,t 
Mit 2-S Starhdn. • . . . . . P. NJf'CIMMI 
Mit J 9-i!l Stache.ln . . . • • . • • • • • I 
2. Ht1!. v11rnamien; unter 3mm. • ... • I 
Ha.la ft.Mt; 3 mm oder l&oger . P.,,..,... 
a. Hoden eirgehrbt, qunpalreekt P.,........ 
Hoden rundlieh, glatvandig • . . P. 6m .._.._ 
Di1ltu ■aion. Auf die Zugehorigbit von ..-nr.e-. ,_,.,.. ar 
,Gattuug ~ wird in derI.it.emu .....,_. ........ ud ~ 
aul Grund ,fflffller eipnen Be.turJe .._. ...._ aaln Zwlilll. .... 
pb&i licber lmrherdu-• -(lam 1&) l'lfff'hieheM JI« Ii w,-,, IL_~ 
• • • Die ft&oe\pfn\l .._.... W ,dieeer An 
11iedn,eraleNi ............. a..n, ...... 
,.,.,.,_, bei ,..._ die"""•• ......... lfZW ... ...._~u 
---•IQzlbHill 
.... Wl'8 ............. , II -,,....1ri-;e •.. , .......... .... 
Ulld 
j Bem-l\ge zar S,.tematik und Biol.;gie der Paailie Eelaiacalo .. tidar~ 
t. Gatt. Nama/arvr n. g. 
Dlagnote. Korper ll])indel- oder kahniormig. G, ii.Bte Drei,ei 
Rohe des Bauchsaugnar,fes. Kragenstar,heln annihern11,l 
g I e i ch Jang. Stefa~ mit langeru ban<lartig flacht>m m11I n·rjiingt.em 
HalsteiJ. Roden ·schrag hintereinander oder nebeD(:innu,!er; 11 id1 t, 
oder kaum groiler als das Ovar. 
r,fa 7 iiich,mr: Artcn. In Voge]11_ - 'l'ypische .Art: N. t'ffrios71i,wsm11 
(Odhner 1910). 
1 Arten: N. urandivesiculori,, (Ishii HJ33) N. um·eu'llluini (Lutz HI:!~ , 
N. minuti86im'IU (Gogate 1934) N. t.-arwspi)W6'111,, (Odlm<'r Wll) 
N. nencomeMe (Fuhrmann 1927) N. ,,,emicA."i (:\larco ch-I Pont l!J:!6) 
N. nitidU8 (Lint.r,n 1!11?8) 
Schlussel fiir dit• .A.rl ·•Jl <l..::r Cattung .Yat·fr,ifor,11 n g 
1. Roden nebeneinander gelegen 
Roden schrii.g hint.ereinander gelegen 
:? 
. 3 
2. Unter 2 mm; mit 19 StachE:ln 
iiber 2mm ... 
• ,.V, IUt'OfflfNAe 
. . .V. ttt,..,.kn 
3. Mit 27 Stacheln . 
Mit 23 Stacheln . 




4. t'ber 1 mm . . . . 5 
Unte:; 1 mm. . . . . . . . . . . . . . ·. . . . ~- grandituktdari8 
f>. Roden flachen sich ~<>g€'ni;eitig ab; Hint..l'f'nrfe zugtc2pitzt .... ~,·. HiliJ1111 
Roden flachen sich gegenseitig nicht ab; Hinterendl' nic•ht zugespitzt 
.\', NOl'NNJttint, 
Diskussion. Hierher gehort das ·von · MARCO DEL Po!-t"T (1U26) 
beschriebene Echirwstoma toemicki, soda.13 nunmehr zwei 1''ormrn mit 
nebeneinanderliEgenden Roden bekannt sind. 
Der Nsme N.grandive.sicularis fiir die von lsHD (1933) beM"hrieheno 
Art h,t nicbt sehr glticklich gewah)t, da LUTZ (1928) bercits t>iuc Art 
dieser Gattung beschrieben hat, N. n~m, die, nach seiner allcr• 
dings recht unklaren Zeichnung zu schlidlen, einN1 im Yt.-rhiiltnia 
mindestens ebenw groilen Cirrusbentel besiut. 
IX. Subf. Micropary phinae o. isub6'w. 
DlapON. Kiein bis mittelgco~, l.nggc.o~: ... .:t.t.;. :.:·"·': ::C!".!!"1 
zu leicht verjtingt. Kopfk:ragen bis auf n-ei schwadii> \\lib 
gebildd. Krag.,na1.ar.dieln sweireihig ( i ), nut auffa.ilencl 
Unkrbrechun«, die wenigatens dem Zwii-c:henraom Vtib. ~ ~. 
entspricbt. Vorderkorpr bestaehelt. Pnepbaryn:ii: eehr- ii-:u .... ·•· 
phagua km, alifgelrieben. Boden .in der 1i1· 
napf lllld. lliaa&eftmde, klein, plan&, .iten e.mgtkn~-~-..-'----- _ 
' 
&menbiaH gdeilt. Dotterr.tocke hinter den Boden TOllig ge-
ch inncn .zu die Danriachenkel nicht oder fast nicht 1lber-
cllrc.:it-0~. Uterus mit wenig uhlreichen bis zahlreichen Eiern. 
•;t; 11hr ein~r Gattung. 
l. Gatt. MicroparJpAium Dietz 1909. 
Mit'il,er~ Diagnose <ler Suhlamilie . 
Mit ~· &ic~eren nn<l 1 un;;icheren Art. In Vogdi1. - Typische kt: 
• O\•JttJ.fW Dietz 1009. 
tl!M M. asotum Dietz 190<J M. corvi Ozaki 1932 
,,eapellac Yomaguti 1985 M. /acdvffl Dietz 1909 
M. ru/icolli,, Ishii 1988. 
..,. __ ~Hhfilchcrc-Art: J.f. m~ Verma 1936. 
>-- .ti:isJrtH1sion. Bei M. momei konnt.e VEJUU 1936 ke;ne .Kra~n• 
atac:fh'e]!) ~ hweisen. Ferner fehlt auch bier, wie hei Cast allen von 
ihm atifgestellten Arten, eine Beschreibung des minnlichen End-
apparates. 
Sieber hierher v,eho1t EchiMChallm'l.'8 rufiooUi,, da& von Ism 1933 
beac.hriehen '\\'11roe. Man heachte di~ l!<:i:..r ,~rhwache Entwicklung des 
Kragens, die auffallend gro.Be UnterhrechUIJg der Stachelreihe auf der 
Dorsalse.ite, die Kleinheit der Roden, die hei cler Gattung Ed,,inod,,a.,,..,. 
wenigatens ·die Hi1ft.e des Hinterkorpers erfiillen und die Ausbildung 
der Dotterstocke, welche einen deutlichen Mittelstreifen freilassen, was 
bei der Gattung Bcl.mocl,,a,mua bekanntlich fast nie der Fall ist. 
Schlii■1el filr die Gattung Mittopar1fPl..-m Diets 1909. 
1. In Bahe!n-ageln , JI. tJt1m . 
. In and"""" VGgeln •••• I 
:2. Uber 7 mm . . . • JI._,. 
Unter 7mm . . • a 
~- 4 hia 7 mm Jang • , , • • 
r4mmlug ••••• I 
:n filnflappig: mit 22 8t.acbeln . . . JI.,_._ 
nicbt gdappt; wit 2.£ Si.eeheln JI. n4~ 
ppt. Ir Liuaieolen • • . • • M ....... 
I:: P.:.;~::-;e_...!n. • •• JI • ......._ 
AnhMig. 
Gatt. Preot · t 
wunJe von Dmn u•\ tellt aad • daru · 
zwei nicht uterbroc.MDen 811 t I ft , 
sa 9rf:mudli ad Blokgle dt·r J'atailie Eehincat.omatida~. 2oo 
ftie1met. Die St~heln h,:,,icfer R..ihPn 11illfl glPif'hlang. ln ihn•m iihrig,m 
~u seigt die einmge Art der Gattung weitgehen,le t'bPreini.timmung ui · 
der Gattung BcAinoatoma. Die genaue Stelhmg cler Art irn ~ystl'11}; lijlt. 
aich erst Dach Kenntnis des mannlichcn Endnpparntcs fep1J 
dem DIETZ keine Be,:Schreibung gibt. - St>hr wahrscheiiilidi 
Art der Gattung Echinostctna angcgliede1t werden. 
lV. Zusammenlassung iiber den !lJStP-matiseht-n 1\il. 
A. Die Arheiten von DIETZ (1910) urnl 0;1HXER (HJ1;1) si 
einzigen, die auf Crund eigener Untersuchungen wesent~chti .foi l':-., 
ntttiirliches Sy~tem fler Fa.milie hPi~tP1wrn. Die his h N1t,P iwkar1ll\ 
gewordenen Entwickhrngskreise sincl noch zu wenig zahlrC'id:, ':till {'11 
die Neuordnung entscheidende:, Einflu13 nchmm zu kiinnPn , --
B. Die von DIETZ aufge;,tellten Gattungen !-in<l gut gegencinawler 
abgcgrenzt. Auch die von ihm angegebenen Yerwandt~rltaftsYerhlilt-
ni~se diirften zutreffen. 
C. Om&Ek.-; Syi;temistderersteun<l bii,largeinzigc Versuch auf exper:-
mtriteller Gnmdlage, die Familie aufzuteilen. Die Arbeiten 8KRJAUNS 
(1!138) und SZIDAT5 (1941) Eind vorwii:gend h)T,utl,t:t;~d1,::r J:;.tur. 
1. Oi>HNERS Diagnose fiir die Gattungen Echit1ust1Jt11a. Ecl,i,w-
paryp'!.iu.m und Ewparyphium be~digen, wie gt>zeigt wurdc, nich~. 
~- Die Gattung Echinoparyphi"'11 wir<I durch cli(• Dinguo!-c von 
DIETZ besser abgegrenzt als dwch <lie Om,x ·n!,:. 
3. Seit deu U1;terisud1ml!-{en Ft1H10uxxi, irn A110rchis srg,, 
ist der Abschnitt ,,Cirrus be.-tachelt" aus der Di~gi1t1.<ie tier Suhfomilie 
Hi,nasthli,1ae unter allen Um~tan<len zu streicheh. 
4. Der von 0DHXER ei11geftih1te Unttun 
ir,t .zu loschen un<l <lurch AporcMs Sto.-.~irh 
o. Die Gattung lleterecl,i,w8lm,mtn ibt 1 
E!irugen. 
6. Die VereinigunJ? van M. 1iol!JCt8ii 
Muorcitia fkNliculal,.,, i"'t nach Ln."TON 
aicher zu Rf'cht he:-.tf'hPnd .. 
D. 1. Der Von.chl11J{ VEtt3'1, 4 ' (10:l5} 
da1en k:ragen unbei.ta~hf'lt P~iif oil ( ? ),. ~i~ 
.111 Indent, ii.a aehr "-..oig ·ghicld¥h. 
2. Der weiw..re \\..,hlag VIWI 
nut der Gatiung &mceo .. I :au 
ctu drinpnde Bedlrfaia ---•• 
aw~. 
ArdllY r.••- Illa. 
._. Meta 
S. Die Gattlingen Dl,wand PMM:oAi"D f .... ,.~ 
haft gekennaichnd~ daB aie sich nicht eui: · ihen ... i lie aid .._ 
in der -vcrliegenden Veroffentlichung ni .:ht, beriidmicJnip worden. 
4. Die AufsteJlung der angdrundi~• Gattung ~... in 
bis heute nic}lt erfolgt. Sie .i&t daher ala nomen madam ~inmnehen. 
E. Die Arbeit von .SltllJAB~ (193&) ist zur ZP.it nieht 111ginglic:h. 
1. Die Subfarn. Stephanoproraroidin~ IBt hinf'illig, d3 Stcphanu-
prora :;i<'l1er in die .Rubfam. Echinochasminae einzugliedem i&t. Vgl. 
das l>ei der Gattung Stephatioprora Au..<1gefiihrte. 
2. Oh ~lie Gattung Sodalia iiberhaupt in die Familie g«'hort, ist 
11och nir.ht geklirt. 'lfeines Wisseni. erfoJgte <lie Aufst~Jlung der Sub-
tamilie nicht. nuf Grund einer NachuntP.rsuchung oder einea Wieder-
fundes. 
3. Die Suhfaniilie Cotylotretinae gehort sicher nicht in die Fanailif\ 
un<l w-.. :--J.; auch von ODJC,E:& nfrbt in <lieselbe einbe.zogen. Die Pamilie 
Cotylotretidae TravMSOs 1922 bci.tieht daber zu Recht. 
F. & ·wi,J f-,\,.:.r,J~ Neuorfoung vorgesehl11gen: 
1. Die Gattungen Ne-phr"""'1am,a und Palagi/er werden zu einer 
Subfamilie zusammengdaJ3t. 
2a) Die Gatfong Euparyphiunw,v.;rd dem Vonchlag 8zm.&T6 (olgend 
aufgt!teilt. Gleich.zeitig wir<l angeregt, die eingezogene Gattung ,,,,.,_,_ 
,Aora aulZtlmerzen. · · 
b) Die Erricbtung einer eigenen ~ Gattung fi1r ~ --,, 
dureh Homa beaeht zu Rt-cht. 
c) Ee wir«l veDucht, einen Weg 1ur .Aufteilung der heterogenen 
8ammelgattung Bt:Aift,,mJtNa aufT.UJeigen. 
3a} Die Abgren1ung der Art.en innerbalb der Gattang Hi 
iat ,noch UJD6tritten. 
b) l>ie Gattung 0~ :u.t 1rahnrheinlich mit du Gatt:ung 
4'~• ,,....._ so v~iuigeu. 
4a) Die 0.ttun,t R,ialbtiua wml ala ••• der 0.ttmll 
Bo\iMol•--· tingit!lieden, 
b) J>i..: ,k_- • 
,...,.., nsnr_,,... -ad 
illft!ll Win aa..-eiclal, ...-lkla I a. 
~> •Die O.tttmg ..,.,.. 'ft *• .. ■Iii 
id~ 1acl all •T11••1• . . 
........ o..,a 
i111 -•~ 
.... . ~luftla 
&itrlp .. llydelllatik and Jlolope der J'uailie Eclliacatomaticlaf'. 
zukommt, ist l'egosomatinae Skrjabin 1938 1lurcb 1\: 
1910 zu ersetzen. 
ti. Bcziiglich der Subfamilie Cltaunoccphalinac 
(1940). 
7. Die Gattung Petasigrr \\-ircl aufgct::ilt un•l hei,le Gnttunt.'t'n Jm 
ciner neuen Suhfo.milie ver<'.iJligt. 
8. Einc endgiiltige R:!vision i:;,t erFt ml<'h ge11ttuer K,•111;t11is clcr 
Arlwit SKRJABINs moglich. 
~- Einc endgiiltige Rcvif'ion l)('halte ich niir vor: ,lt-i,;glcid1t>11 ,Stmlien 
tibcr Ootylot,etus, Sodalis, Prionosot11a untl P1lfeclii,w1;tmnu;11. 
E. Faunistik und Oekologie. 
I. Eigene Befunde. 
1 1. Echinostoma hospitale Memlhf'im 19-10. Das Vorkon11nen einer 
Att der Gattung Echinoatoma in Konnorancn, <ln:i t'fi-tnmlig von mir 
beob&chtet wurdc - Ecninostoo111, nv.gnca11ihm1i gehiirt, wie gp~"igt 
wurJ,~, nicht in die Gattung - ist von Interc~e, c.la Ilic Arum cler 
Gatti.mg, roweit ihre Entwicklung bekannt ist, nicht, durch }'isdu• 
iibeitragen werden. 
2. Ed&inoparyphiu,n recuroatum Lintol! 1873. Die Art konunt 
wahrseheinlich im FhiJ3regenpfeifer vor, der ein,~n nclll!ll Wirt clar· 
stellen wiir<le. Aueh bier ist, wie bei fo!'>t allen aus Haustieren bekannt 
gewordenen Echinostomatiden eine auffallencl geringe Wiit...~puialitlt 
J.U beobachtcn. HBD>EGG.ER und )(ENDHEDl (1940) h11hen cliese F.rage 
bcreits an anderer Stelle ero1tut. 
3. Bd&ino-paryphi· •m g].tJ&yophilutn l(endheim 19-10. Die.MC Art id 
die erste Eebin06t.omat ,. J,.:na1t aus dem Fisehreiht'r, die nid1t der Gattung 
EchitwcAa,,n~11 angehort. Auch bier wire die Kenntniil cles Entwick· 
lungsgangs wichtig, da bislang Fi!!che als Zwisehenwirtc our fi1r dij 
Subfamilien Ec.-hinochasminae, P1nphoetominae und Petasierinae Md• 
ge~ieaen wurJcn. 
4 •. BJ.t,wparyplai""' '&pt .... 
lag oar-~inmal in unreifem 
Fage, ob &.w,-1 ,,.. ... fMOltiatV' ... 
mul daher noel-· offen bleibe 
6. Palagi/tr 6e1o6lu 
in Italien nar einmal in ~~, 
i'U!" du.J\ltreich !'~1-tewi-e!en 
rvnfOZlii. 
-6. Jii1;uull.1a, m.,Jlil~ Jlendheim 1940. Die An•--
iiu,~~,.:offonbar gekifigten Ex.:mplar von Gowu eonJ11f111t. 1Jia 
~fr~'rtl•1tlb i~cke haben noch nicht die tmdgtiltige Reife erreiaht. 
trin;l ist hi~ehtfacber Binaicht besondera intereBEaDt. Binmal 
~.,J,fo!.~'t<~tMtiden aus Tauben nur aus Haustier- bsw. Zuehtformea 
lii 
1n!1t- gwwol'fl~n Bind. Zum anderen war die Oattung B~ 
hen m~J~ng tiher.naupt nicbt bebnnt und die Echinoetomatidell 
·! ~lfo Gattungen Rdaino,w,na .und Edainopar1fPAium in n---
l tifekt'ioneu vertr~ten. Nach den bi.eJang bebnnten Enttrak; 
wer<len HiflUUtl,.la '.rten durch MU8Cheln (Mytilu,-Ania) 
l'I . 
erseits M yti'lua-An,en in Neuguinea, der Heimat dea w---. 
ommen und andereraeits die Zeit .zwischen lnfektion Diif. 
'od <lea Wirt':! iciolgc der Infektion i) nicht aehr Jang ge....i 
sein kann, wie Bich nach- dem Entwi~grad der Paraaitien t6iiiif1Mi 
Wk, wiren Zeit nnd Ort der lnfektion von besonderem Int.eiwie • 
•~n, da efoe Fiittenmg bzw. Au.fnaJime von Mgtilua in der 
aehaft o uwat, rscheinlich ist. Ea bleibt ~mit noch .tie M~ 
da.l ea mh nm einen Zufallswizt handei\, der,•friach importi, 
lnie.ktion eingegangen iRt. Hll!mEOOn uDd :lmmmmr (: 
.l&dpn, c1a1· wirte gegen11ber •• ~" labitoen meia6 
m. 
dongata . (Jrfehliai&U}, 'B_ ....,,___ .,. •· 
......... ,.....,. Vogel ~-- 1Vi 
~  aiolt' die 'bei _.racW«lm_ Aaoh eine Unt.arm 
mcht mi>glich. Die Art B...,,,,,. ••-• 
:iner' alleidinp BWai 






10. ~ OOf'OIICIM Mendheim 19.(0. Die Art iat hem.rkrrir.~· _ . 
w~il ich sie e~l ~ Colpa~ ,tellat~ und ein~&I in .d~-•\~ 
MOB fand, also m Wirten, die 2 versch1edenen, mcbt y~ r~~r 
nungen angehoren. Es ist der einzige mir lwkannte FaU; _4ffl '~ire 
bei der Erstbeschreibung einer Echino&tomatidenE-peeie., n~ ., \\}i; _• 
aus 2 verschiedeLen Ordnwi~t'll l,ckam1t werden , ii. h, UJ;I\. }, :.6 
achtlassung der Haustiere und experimentelJen foft-Iii:.im«•tt, ~-
11. Nawcularia neocnmense (Fuhrmannd U~,)- l>i1> -~rt ;,.t J>1, , .... 1~zen 
Gebiet aehr hiufig. Ein Exemplar des BerJiner Mt15tt1_nti111L; • P, r,s~ 
ptwigms Ostsee Glas 4740" bezeichnct, cnthalt ein -R~:'-!111:tL•u· J foset 
Art. Leitler 1:1ind Ort, Zeitpunkt und Be»timrner unl~k~nt. !}i«t:~id; o• 
Arten weichen so sehr voneinandcr al,, <la.6 cine Feh)be~tinunu~ 
wahrscheinlich erschefot und wohl ehcr 1-ine Etikettverwcehslung v-or-
lit>ge11 <l iirfte. 
12. Bclf<;u,ia-monogama (Leiper 1908). Im Gegensatz zu ande'-
Angaben fand ich, <la.Jl diese Para::lit~n hilufig einzeln in Cyst.en v. 
kommen~ Es erhebt sich die Frage, ob eine Copulation vor der Abo 
bildung der Cysten stattfmdet oder ob in diesen Fillen SelbAtbefrlu,h-
tung erfolgt. · Letzteres ist in An betracht df!r Grn8P. d,-11 'P-.n1taitffl 
wahrscheinlicher. 
D. Pllylepnie. 
1. :&uptWI: AllpmelDN. 
Mit Recht mu.8 von jedem Sy&t.em gefordert weroen, d 
nattirlfohes ist, cl. h. der Biologie, Okc:1Jogfo 
trigt. In der Tat 1ind die im Vergleich 21 
entv.iclrfongageachichtlichen Daten sehr Sl' 
in EinkJang zu bringen. So werden .11 
niBHD die Atten der Subfamilie &bi 
der Bimutblinatt' durch M. ·. 
luue oder !181tiener d ~-•,.,,....J.meh ,._.. 




fauna 1,1.1 P.t'Wart.en. DaB aiie aode.teneita auth bei den Wablt .,.._ 
iert-cn GruJ>}len z. B. bei den 'Machrochiiea gua ft~-ede,:nu 
8<:hwad1 1} vett,rtt.en ,rind, deutet gleichfalla darauf bin, daB die-Ha~ 
.ntfaltung •ler ~~chinostomatiden noch vor derjenigen der Vogel 111111 
Al)i;chluO ~.-?w1mnen i6t . 
Es .i~t demriach wahr,tcheinlich, daJ3 Rich die F .. d1i110otomatiden v-, 
I in F~~h~fl parasiticrc~den Forn1en ahl~it.en. '?uter •lie,w,,n ~D ~e 
F nruihm Aootlllwcolp1dae und 0pe(faeli4,ae we1tg"hende O'berem&tim, 
muntz mit <len Echinost~mati<hm. Dahef usch~inen Jie Aoa~ 
mit den F.chu1ostomstiden naher verw'iLndt ale die Opuoewlae. Leider 
i;in,1 •lit• _ ~11twi<:k}un11F-geBChichtlichen Daten_ zu svirlich, um Rfick-
schlii86c 7,U ge&fat.te.,. Hier r,; e:1 uur noch darauf hingewiesen, <laSS die 
G11ttung ·J{;iiiiii>tJ.la, nicht nur in Korperform, Form und La,(e_ del 
Hodcn , .sondern auch in dem Yorbandensein dcr roeendornfo~ 
CirruSttucheln nut <lcn Acanthocolpidae iibereinstimmt. Es ist demnach 
a.us phyfotibchcr Giii.nden <lie Subfamilie Himasthlinae an die Spitle 
w etcllen. Die Echinostominae sind demnach -wohl als typiStib an~ 
zusehcn, miissen uber, hesonders was die Hattung EcAinocimM betrifft, 
im C~e!Wlt.z zu SZIDAT bereits als abgewaudelt betrachtE:t werdat. 
Di~ }'onLton vermitteln auch den AnschluB an die Faaciolui,i,idu; 
Betrachtet man diejenigen Fonuen, wt:khe .zu rlen Ccstoden iiber• 
leiten, ala stammesgescbichtliche Hauptlinie, so mi.i.Men alle bier er-
6r1ierten Gruppen ala ein groBer Seitenzweig angeaehen werden, der 
mit den Strigeatoidea abschli1:0t uncl auJ3erdem nocb die Fuciolo. 1 
peidae nus lff~h hervorgehen li.Ot. V gl. MEND REW (1940). 
LAL (1986) vertritt im Gegensatz .zu SZJDAT, <ler aucb ~ie Ar.._ 
J~~ leicler ni~ht be..-iickaichtigt, die Auffa88UnJ[, daB die Pailo&tu~ 
Vorliufer der ,~igentlichen EchinoAt.omati«ien sind. Ea win:ii Jdll]laCti 
gerade ditjenigp.n Fonuen mit scbwaeh tntwiokelt.em Kopf'krapn ali 
die Spit.le au st.ellen, d. h. die EchinocliaMn1inae. J>ie Riickhildq ._ 
Cin-ua mid Cirruabeutel .r:.t aber ein mcherer Beweil, daA ea eieh 11111 ... 
. :wan4elte Formen handelt. })pr Viviparie-Oviparie-P1 
sfohcr nicht, die 'Btd..utung J!U~ die ihi ,LAL beimiJk. Behan dal 
:&,twick)unpformen in ejD .und .ct.e.lbtn Gsttt,11@ 1FOR"""1118, __. 
d.uauf bin. Wollte man w,1t ~alleflcn, IO mtll• 
Gattuu PtmWtMI niDla& ~v -'.. 
~ eher ala 8 ·, ,, ...... 
~~ 
Beitrlge zur Sywtematik and Biolcgir der Famil~ &lliD(etolllaticw. :.-..,1 
eoooerer Spezialisienmg, wie LAL annimmt, denn hereit~ cli,~ sieher 
1!eniger abgewandelt-eli Acanthostomiden beaitun eine solche. Xehqn 
der Lage der Hoden W6icht vor allem die Gattung dutth die &118erhAlb 
des Cirrusbeutels gP.legene Samenhla8e fltark ab. Alic di<' . .;;e Gr'iln,le 
sprcchen fiir die von N1cou. (1906) und SzmAT vorge!l('h(agene, Kin-
gliederuug der Gattung Parorchis in die Familie Phik,p"l,tl,alt11i,lflf'. 
Ob und in welcht:m Umfaug diese Aufiassung ciurd1 weitel't.•. mor-
phologische und okologitche Daten gestiitzt werden wiro, ii-t ht> -lh_• 1.,M'h 
nicht zu entscheiden. Jedenfslls muJl es auf <las EntschiPdenste :ibgclebut 
werden, heute schon auf Grund der Helminthenfanna ct.wa <lie Ur-
heimat der betreffenden Wute feE,tl£gen zu wollen, wie das SzmAT tut . 
SzIDAT (1940) korumt in :.einer Studie tiber die Para.Qitf'nfauna Of'f 
Storr.hf' 1,11 Resultaten, dit: gtwonnen wer<len <lurch Ver~eit"buug •~t.•r 
Helminthen des weiBen und schwarzen Storche.}1 einel'SE:its und dell 
Fischreihers andererseits. Dabei sind alw von den 164 :SChreih·o~cl-
arten BoUBIEBS nur 3 berucksichtigt. Hieraus Schliisse iil ,, r die Ur-
heimat der Storche_ zu ziehen, muJ3 mindeE>tens als gew& !.rt he;.ekhoct, 
werden. SzmAT (1941) ero1te1t in einer Arbeit i.iber t,ic Gattung ' 
Bpisthmium die Verwandtschaft der Rauh- ur.d 8-·hreitvogt>I, 
auf Grund der 'J.1iatsache, da.B bei btidcn Ordnu"lgen Par<tsiten der 
1 Oatliung E'jli8IJ.+;•iiM!• vurkuwmen. Dort winl iu Jer Dia~mme ~u-
gcgP-bell: ,,in Schreit- und Raubvogeln." Von den 7 nwiihnten Arten 
kommt sher B. con,i in einer Oon,w HpEe. in Br&tilit:111) und B. OiCOri im 
Hau.shut.n vor. Ks winl auch nicht auf' dtn Intum BB.At'Ns hinge"ie11en, 
da.8 die Gattung O°""" in Brasilitn feblt. Femer gel1ort hierher B. 
""""""" Verma 1980 ans dem Hunrl in Int.lieu. Der Zusatz: .,in Schreit-
und Raubvijgf'ln" pa.Bt aJso auf nur 1/3 aller Aiten un<l iJi-t daber ftrtloa. 
Sollte·aich emiaen, dai B. ~ nicbt in die Gattung ~bort, 
~te der Zuatl lauien: ,.Natiirliche Witte: Schreit• unJ Raul,viJ8.:L" 
1 
Wi~ eieht ea aber mii der von SzmAT f'ea~~lltt-n \"e1'11'llll~tec:baf\ der 
Sehrt~ ud Raubvogel auf Gnmct ihrer l'iuuitenraur.11 au, ! 
Man vcrgleiche 
Arta WL◄e 
&hlllil!llal • • • • • I lii 
Jtauh~ • • • • • S:-l 
Diw ..... ---.. .., .. Mai t1 .. tw1ett. ,t \f~ 
au.fachlulreiaMr m •die ...... tn.aidl1,. -· . -, 
')V ....... W-..w· lilllll 
.... 
,lif'l Himaethtinae, TOil 
iW' ,--toehtreiher vorkommt and 
, tf',4 flt1.u1hvt~~eln vcrtreten Bind, 
Hil~J . Yon 7 Subfamilien 
""t.~,r "#11'~?'!~ di~ nnr in 8ehre. 
" - unocephalinae und die 
hroetominae bei Rauhv, 
nden Arlen der Pamili 
fohfalJa bei Bttllb'riigelu. 
,nfauna R&clmchltilae aieha wiD -
ftir Vt>rfriiht· halt.e - 110 S-,tftoben dieae Befunde 
wanrlt.Achaft alA ftr ciLe IOlehe. Auela 1.ai den 
ds.B hPi "'"'" Rf! 1h.'7f,;:pJn nn" 1; hf.i AP~ 
Gattung Dilepu 'Vor.l-mnmen, mad dal die bei 
Gattung0l~bei~"611« 
Der gleiche Autor erortcrt in eincr Ar: 
Faacioop.iden TOD den BchiJlnnoma1· 
Sy;tcn: du Paramphi&tomidea 
pundjegendeRmaioaf(t-♦n•(l9'1)---11 .... . 
obgleich N.umu.•-.: · 
ft!"l'-"1 ,uihea . 
£64 -~-- - . ~ -
Beialp ar ~ 1111d Biologie der Panu1ie Ec~tomat· 
aaf die einselaa Orcln1111p11 der V41gel. 
TT"l s,._ Ordmmpn Zabldai Zahldrr Zabl•r1 .1$lir;ddirmc Artea Wit:e I Art.en Wirte Paraait. 
l - - I 24. Col1/ffll>t 4 3 G (11) 1 1.ldnlid1 l.u1z 1 - - I 
26. Podicipetlu 20 6 22 (8) kurz 16 -- -
26. BpMttMCi 17 - - sehr .klein 3 - -
70 3 1 (1) vo~. klein. 
dO.UiM~~ 
27. Tubinarea 116 1 1 (OJ &el.tr kJ(•in o. fehl. ahibeiGaUi 
28.Aueru 208 44 27 (15) f)[J() l 2 (0) lang 
29. Anhimae 2 - - gmO 1 -
30. §~gMWp<Klu 66 11 19 (l&) 8t-hl' klt'in 31 - - ,rot entwickelt iaoliert :· 81. PAomiwpteri 6 1 4 (3) groO ::-.-so - - fehl. o. sehr klein achral~ Grappe.:.. 
82. Gruaor,,, 164 4t ·l0(26) l\l•hr klf"in 2-l - - Jang 
33. Accipil~ 322 17 13 (<i) . 11ehrkldn n.&,lli I 217 14 24(13) lang 34: Ouculi 240 5 2(2) at.:( HtlKJll'JtU4u) 3 - - ziemlich lang . 
86. Paittaci 600 - - !ehlen 13.(M~) 1 - - IK'm Jang I sehr alt. veaw. 36. Strigu 400 3 2 (:?) lang w·1111mdt mit lm.On,ua.Ralli i 
Oa,-iri,,.•lfi 14. JaeatMU I 9 I ~ 11? (1 ?)I lang I 37. Halcyonu ~00 2 3 (1) rudimentAr 15.(JtAi~_J 1 - - • ziemlich kur& vmw.m.•.,._ I 
I 
38. Cllprimulgi 161 1 l (1) lung vcrw. 111.Corar. 
I 
Pffllt11.0Nu !, 
Jl«opu. M,_,,i ) I £ I - I - 'I l'lelult.un \'eJWlihdt. mlt- 39. UMacitic 35 1 1(µ) Jang w-abr11chdr.l. mit lWllocW -
Halqo,,t~ ,,.rw. 17. OoriarNe 2 l {!) , la:ig Tenr.lD.,..,,.,.. I 40. Mtr<;pu 40 - - lang 18.J>~ 7 - - ~~. ~~-· 41. ( .Mutnoli) 17 I - - fchlun 




- I fohL•n ' 
lang ~- gut cntwickelt 
00. ,,·1,,,w:c,n) ti - i - - 44. T"'flOJIU 45 - -
1 u..la I 46. (Colii) 8 - - rl•hleu 80 - I - aeblaac ........ 46. Jlac,odairu 587 
C7. Piei 
I '5 (2:f) 1 pt entwu:blt l , · ,~ : r 48; Ptu«rU 2%.J.,r,o-~t 860 I 62 8(0) - windg - ~ ..,.,. ... ii I I~t 1--1 t8. ..tlcM. 80 ! 
_,. leider mar filr wenige Oritr.ungen A· 
ngnmde aeJegt werden ►onnten. 
._ 1-late u. a. die un. 
Lue-I-,ieolen. Bntlll ud ee-~ 
... J~ .... ·- ·- .,. ....., ..... ,IWerfUler...t ... _ .... ........ .... ,. ........ .. 
... J PRflt _ 1'lall _. .... • WllilaM'ifa~~~ 
11.Y CI 
IL 
"ch.- lnft•ktion! Ra. astiere 
Paruiwn Wirte , Puuit.ea 
2 (2) 
.. (4) 
:?fir. {1351 13 
lf IHi) !l 









21 I~ 4 • (t, 
241> !20 (l 'i: 
~8 ! S9 (!ll 
279 2fi6 (:';"f 
bl.int-·weisc unter <f pm EinfluJJ der menschlicben Zivili11. tlon 
. ,no~.~~n. Die in KJammem beigefugten Zahlen bedeuten •lie 
ypif.ch~n 1':ira~iten fiir die betreffen<lc Gruppe. Hierurter sinu bei 
den H_auFri'ir:Ten sok)le Parasiten zu vel'f)tehen, die nur bei Hauati,?ra 
'folkol'lllYlen, da ,bier die 8tellung <ler Wirk im System b,>l,mglos in. 
,\J1g~;fn;s. Die Zahl der Parasiten uncl Wirt.4'. aus 1:!.a;,s~~eren 
iat bei 8iugem unter EinschluJl des Mem.1l1c11 viel groBcr als 11(': W,1eln. 
Kcbino• , . ; Ecbino- . Total 
stmllinu Himaat11nat• I cbumi!iae I 
WIIIICK'ffatte 11 (fl) - 6 (6) 16 lu} 
llaMt."ntf ftl4\ 1 (O)· 9 {a) I 
19 (~) 
IIPDaeh ... 9 (5) 1 (1 ?) 1 (1) 11 ( 
Wihrend keiner der ParRit.-n au."l Wi1'1tieren nomwerniae Wilte 
Wlt.er den Vcgeln und Siugem hat 1), kennt m&D a (1S,6%)Pal&liNa 
1 au Jlauatieren, die in V•ln and Siugem Tetkocdllen. Daftll 
4 Puuiten von Vop)n, clie wll in SiQena -ndmnimen, -6 Pan ·1 
UKern, die aath in V6geln v-,rkommen. L...,_. 
nt.liche Wirte bmm'1D ia 
~ 
...... .. s.,. ...... ~-........ ,. .. ait'tidae. .. 
Ia Baur.fipln Jrommen IMI nr At. der Unterfamilie 
ltomiDae vor. ~ aind nu du.reh 4hei Arten· .. 
Baaahulm and eine An aaa der Bauet,aube vennta. Lr. 
Bind in De~taohland bia heute zm, in dcr Haustaube S, in d~
1 
4 und in de, Baupna ebenfaUs alle 4 bekannten Arten ge~ 'l.'w, ·, • 
Dai die Rausvogel unter verinderten Bedingungt~li j;fo!'~'(hdi.•1 
der lnfektionamogliobkeiten leben, geht unter andemn :aJJ.i tfor cr,c,,t•, •ii 
1£hl der Parasiten hervor, c'!ie aaa diesen bekannt gew~lw sk,1. i?nt1~ 
den Wildvogeln ist nur ein einziger Wirt bekannt, der,:IJ:n.u.hent m~ ,. r:~
1 
in dem 9 Echinostomidenarten vorkommen. Mau dari~_h.Je~ .. ,1,,.. 1,0 
mit Recht schlieBen, daJ3 das Hausgefliigel weit gro8ere:_V~~11kA 
hat, sich zu infmeren als die entsprechenden Wildvogel. :Oawi.!4)~ 
die viel hoheren Zahlen der Parasiten. Da besonders hei ''Etffit-'~~i<l 
Gana in der ·Literatnr fast nie klar zwischen Haus- ond Wildfonnen 
unterschieden wird, sollen in nachstehender Tabelle die am stirksten 
bemllenen wildlebenden Verwandten der gleichen Gruppe .mm Ver-
gleich herangezogen werden, um die reichhaltigere P&rasitenfauna du 
Ha1lavogel za beJegen. 
Ha\l'!elltt •• 
Wild..-o!'lllen • 




:s. ....... • I 
Wildbmen • I 
Saugwiirmer Bandwilrmer 
63 42 




21) 61 ) 
13 12 
11) 11 ) 
L an,,., SJ"~!~ett'. 
Von 89 Bohinoltomatiden a111 8iugern ,iibetnau 
Arii2 in di ... Wirtell niebt' vor. 
If agetiere. - A,,,._u.t iii, 









2u B . .Alt-radbeim 
Ir1fokti~Mqi1ellen durch menS(•hliche Siedlungen nUDJDehrfllrdie letzte 
in Fragc i ommen. Gliickliche,rweise sind wir gerade iiber die Ent-
11;ddu11a ~aer Eclunosto1nstide11 hci Rat tenverhiltnismi.Big gut uJter-
1 rkhtct ·,md wissen, ,faU s1e chirc:h Schn~cken, Kaulquappen oder Fi!Che 
iibe1trnge11 wer,fon. Nur fiir letztere konnten romit'menschliche Sied-
lungen cine Rolle spi~lcn, knum aber fur Formen, die <lurch &h,u.'ckc.n 
nnrl FrOBChlarven iihertragen werd~n. Der Eimvand. da.B die Hausrattc 
helminthologi:;ch n1cht so gut bekannt sei. 11,uf Gnn<l ihres in den letzren 
Jnlm:elmten seltencr gcvrordenen V 01kommens el'l'cheint wenig stich-
haltig, da k,iine Tiergrnppc parasitologisch und 'bakteriologisch w gut 
hekannt i::it wic gcradc die Ra.ttcn. 
2. Rnnbtrie1 e. - Wie bei Ifuus- und Wamlerratte, so bestcl1t aul.'h 
bei Hund und Katze ein auffallend groOer Unterscbied hiusicbtlic·h <lcl' 
bti ilm~n votkommendcn Echinostornatidenarten. Ans erstcrcm sind 19, 
a.us letztPrar aber nur 6 Arten bekannt. Die Angabcn der Literatur 
sind durcbwegs mangelbaft uIH! unzuverliissig. So gibt SPRE.AN (Hl32) 
in seinem Lchrbuch nur 2 Atten und auch W'ITENBERG (lfl:J:l) nur 
9 '\'on 16 damale bekarauten Aci,en an. Auii den bis heui.c bekannten 
Anga-ben ubc, die Entwicklung ergeben 2ich einige ,~uf.hlickP. 1mf die 
,,Spt'isekarte" des H.aushunds im Orient und in OstasieTl, sowie i11 Indien. 
Es werdcn oomlich 2 Arlen durch Fi.ache, 4 Arten durch :Frosch-
larven, 4 Aiten durch Schne,cken iibertragen. 
&i dt•r Hauskatze, deren Vorliebe fur Fisehe bekannt it.ii, werden 
2Art-A-,n durch Fische, 1 Art durch Froo.'hlarveu, l Art tluTl')b 8chntcken 
Ubertragen. Hier mag noch erwiihnt wcrdeu, daB <lurch Fische iihf>r-
trage:oe Art.en in Fischotter und Wassen;pitzmaus nicht vorkommen. 
Bvparyphium meli, auR dem Fischotter kummt auch im Hund vor. 
bieae Art, deren Entwicldung ~kannt ist, winl durch "Froscblarveo 
6bertragen. All.-,rdings konnte ich ~ine Angaben dariiber finden, ob auch 
Igel, bei deneai die Art Reiten, aber regeJnwlig vorkommt, Froschefreaaeo. 
3. Roliben.- - Auler EcJ.i"°""'"" actJttlAoiia, das nur eimJIAI 
gefunden ,nude, aind nm noo)i ~opn,ra, cfM..•ioulcte - nonnaler-
weiae in Laro-Limioolea vorkommend - aus dem Seelowen ~ 
,geworden 'und P,eeNl8tAinMo•ll'M .wonatum a\15 Pltota --- iaa 
Kaspiiiee. 
4. H.uftie1e. - Aua dem ~µ,ucbwem lcennt man 
denen die eine, Bdiad1rnt1 ja/tli•• licbe.r, •li• 
fum ,_ ... ~ nRh T•be .... 
(19"21) crhielt die ...... ....W-- er 868• <iecM 
tand an Behw.ial wdlU t .... 
r----.~ ")'Htln!atlk an«t ~fo1ogie -der Famille "EcMncatr>matidae. 
6. Mensch. - Yon den 11 his hrnte bekannte11 F.chin 
arten sind 6 typisch. Nur 2 .A1ten sind wiederholt gefundi nffi~ '. 
Von 6 Arten. die such in andcren \\1iiten vorlmmmen, i&t ~~ ,I~ 
wickhu1g aufgeklibt. Ea werdeu 4. Arten durch SchnE:cken, 't_ Art 
Siillwasserfische iibertragen. Fiir Hima81.nla muehlensi k01.nte 1ler {k\~-'l 
von Mi .. 11mm~cheln al& Inftktionsquelle wahrschemlich gemacht wct1\, .. 
Der Umstand, da.13 dfo beiden wiederholt gE:fundenen A1ten rcgd.miiilig'J 
Hund, Katze und Ratte vorkommen, zeigt ernrnt die BNleutung der 
Haustiere als Trager und Verbreitcr von Helminthcn. Bei Euparyphium 
ilocanum erfolgt die Obertragung <lurch Schnecken, die nach Art unserer 
Weinhergschnecbn verzehrt werden; w~hrcnd flir Echimx:hasmus 'fJCT· 
fnl,:ntu.~ :..-ohe oder UD!Jeniigend gerauche1te Fische al!! lnfokii1.111i;r1ueUc 
in Frage kommen. Es kommen 4 Arten in Japan, 3 Arten in Rumii-
nien, je 2 Arten auf den Philippinen 11ml in 0Rtasien, je 1 Art in 
China, Indien nnd Ungarn vor. 
III. Hauptteil. 
Die Eehinos!omatlden aJs Rrnnkbeitserreger. 
~- Sitz der Parasiten. Die fast allgemein in den TRhrhtkh~m 
verbreitete Angabe, <la.B Echir:o~tornatiden nur im Darm vorkommen, ii-t 
uuzutreffend. Wenn aud1 di1:: :Mehrzahl <lorselben im Diinndarm .or-
kommt, EO ist <loch eine Arzahl Formen ans dero Kropf, <lem :Mag(•n, 
den Gallengangen, den Blin<liliirmeu, <lem Dickdarm, au~ der Kloake, 
dem Eileiter und der Burm Fabricii hrkaimt gewortlen. 
1. Parasiten des Knpfes: E'chi,10parypliiut11 gizzarJai. 
2. Parasit,m des ,\fagens: Echinocltasmus pttfoliattJ.S, PettJi.iytT 
exaeretw. Fiir die lttztgenannte A.it giht LEWIS (1927), fiir <lie c;rstere 
ERCOLANI an, da.13 die Art nicht nur im Darm, sornlem au,·h im 
Magen vorkommen kann. 
3. Parasiteu der Gallenblase: Catt•Jng Pegoso,num, hiuh~r Edtino-
8'oma Aerodtae . 
4. Paraaiten des Danns: Unter diesen nebmen-die Chaur.ooephaJinae 
eine ,Sondust-ellung ein, d11, si~, rneitt paarig," in Onten der ,J>ann .. 
wand lebeil. ~ 
C,. Paruiten des Eoddarm" und der Blinddinr.,:.. Oat 
~~ ~. Ev,,,[nn,T,:;;"";~~ 
darm), .BaliHal■M olifamnllu, __ ,. ................ ,.,,... 




grundkgenckn Yer6ffcntliclmng von D1rrz (1909) eind rund 
~n fiber die-BO Gruppe enchienen, die aber fut durch~ fawliatiecha oder 
ch:chtlichcr Art sind oder dnzdne Neubeachreibungen enthalkn. 
uaammenlll68c11do Arheit ist 11eitdem nfrht mebr vcrOffcntlicht '"on'kn. 
·~aflulmi in eint.-r \'Otall8gehenden Arbcit eint, \'Orliufigr. ~!:-ht:ng T'ergenommcn 
,l,rnrde, bringt die vorli~de Studie t>ine 11yatcmatiscbe Revisi,,o, die ala Grund-
1 lage zur weitcren :&-.rheihmg diene:n 110Jl. Die Vrihiltniae in der Gattung £"4i.w-
lN:fricdigen narh wiP vor ni<'ht. Innerba!b der Gattungen Ecliin-O!_·Aann,u end 
·~ w1.!nlcn Subgenera gc:aeha!ftn. Zahlrdche isolierte Gattungen, erden. 
Arbcit 'OOHNERa fu.Bend, in Subfamilien untergebracht. Die Gatturui: 
1a ist aus der Familie ftUl!Z",8Cheid1:n. 
Hie \'orschliige ·Pocui:e eind rein theoretisch"!r Natur, waa sich unter anderem 
~us ergibt, daB jede Begriirulung fhr eein Vorgdien, die Rhopbliadae und die 
G~ung Cotylotrdua in die Familie Echinostomatidae e~beziehen, fehlt. 
Die "'on OZJDAT veroffentlicht.en Arbeit.C'n phylogecetischer Art__laseen !rider 
rnebrfoch ncUl•re Arbt-ikn unlx>riicbichtigt. Ob und in welcher Weiae in Fiachrn 
puas.iti~rende Fonnen den &-hinostmnatiden anzugliedemsind, hlr.ibtabz11Wllrtffl. 
Au.f die Wahl'BCheinhchkeit e.iner Abfft.ammung vo;, aoJr-hPn Fonnpn wmde l-,emui 
1940 von mfr hinJZcwie!el!, 
Von bcsondcrem ph,~togenetisr.hem Interesee il!t <las Auffinden je einer ueueu 
A..rt m K rw_:,kntiil .. n nn<I FiN"hPn. ER konnt.e ~euigt werden_. daB die in V~Jn 
vorkorumenden Arkn ziemlieb spezifisch sind. 
Innerhalb dcr Ge.ttung Hi.maatlda i!lt die A!,gremnng d t•r Arten umiclter. 
~. die sich in ibren Ma.Ben Obenchneiden und kcit.~ ff'•11Btigen lwmtanten 
Mcrkmalc aufweil!en, sotJt .. o ~ingt>ZOgm werden~ Ein Hin~ds aui typiaches .Aus-
11ehen b.nn nicbt ale au,:eiP.lh,ide und eindeutige KennZR~chnung gewert.et werden. 
Eleioe.n eolche Ar.en hestP.hPn, ao ist dio Folge, daB al.Ii: einachligigen l3etunde ala 
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Echinostoma Rud., 1809 
G · diagnosis - Echinostomatidae, Echinostomatinae: Body 
1 
enetncspinose. Head collar well developed, with double, dors,ally e onga e, _ __ _ ____ . 
uninterrupted crown of spines. Acetabulum near anterior extrenuty. 
Testes usually in posterior half of body. Cirrus pouch rather round<•d, 
anterior to acetabulum or somewhat overlapping it. Genital pore pu~t-
bifurcal. Ovan· median or a little to one side of median line in front of 
anterior tt:stis." Vitellaria surrounding ceca in hindbody, may or may not 
reach to median line in posttesticular field. Uterus long, winding in 
intercecal field between ovary and acetabulum. Excretory arms and side 
branches often distended with concretions; collecting vessel turning back 
on itself at each rnd of body, with ciliary flames on inner face of its wall. 
Parasites of reptiles, birds and mammals. ,. 
Genotype: F. revolutum (Froelich, 1802) Looss, 1899 (Pl. 80, Fig. 974), 
syn. E. t'Clzinatum (ZcdC'r, 1803), E. re1 1olutum ,·ar. japnnicum Kurisu, 
193~, E. miyagawai bhii , l!l:!2, E. paraulum Dietz, 1909, in birds, cosmo-
politan. "Ccrcaria echinata" encysted in heart of Paludina,· adult ob-
. tained by feeding infected Paludina - Pagenstecher (1857); Bithynia 
ve11tricosc1, Ph,,sa /ontinalis, T' alvata niacrostoma, Lymnaea palustris as 
int<'rmediate hw,ts - von Linstow (18H4); Cercaria in Physa occidentalis, 
c>·sts in P. (Jtcide11talis, Lymnaea traski and Planaria - Johnson (1920); 
Lymnaea pcn:ia and Gvrmtlus japonicus as fir:,t and second intermediate 
hosts, feeding experiment n<'gative in guinea-pig, positive in duck -
Tst1chimochi (W~4); Lymuaea vulgaris - Juyeux (1930); Lymnaea 
1 su:inlwt·i -- Suzuki ( L !)3:2); ccrcaria and metacercaria in Lymnaea peregra, 
adult obtained in house-pigeon after 12-15 days -- Tubangui (1932); 
I enr:vsted metacercaria frum Lymu11e,~ fed to domestic duck with positive 
results - Ono (l!l:{:'>); detailed experimental studies - Beaver (1937), 
third generation redia in Pseudosuccinea columella - Rankin (1939); 
life cycle by two different routes (via man and fowl) - Rodriguez (1940); 
life cycle in Mexico - Caballero and Larios (HJ40); cercaria in Amerianna 
pyramidata and A. pectorosa; cyst in various mollusks and tadpoles; 
adult obtained by feeding cysts to pigeon - Johnston and Angel (1941); 
cer1·aria --- Hussey (LD4l). Lymnaea 11atalcnsis acts as first and second 
intermediate host in Malaya - Sandosham (1954). Anas, Nyroca, Nu-
mc11i11s, Larus, Mergus, Oxyura, Vanellus; \V. Siberia - Bychowsk.-
Pawlowsk. (Hl,'>4). 
Other species : 
·~ E. acadt'micum Skrjabin, 1915, in Limosa limnsa, Capella media; 
Russia. 
E. acu.ticaitda Nicoll, 1914, in Carphibis spinicollis; N. Queensland. 
E. alepidotum Dietz, H.)09, in Porphyrio parvus; Brazil. 
• E. ali·ud Nicoll, 1914, in Phoenicopterus ruber; London Zoo. 
E. amert'canum Perez Vigueras, 1944, in F1tlica americana americana; 
~av_ana. 
, I!.'. ~~seris Yamaguti, 1939, in Anser fabalis sibiricus; Niigata Pref., 
Japan. 
41' E. aphylactum Dietz, 1909, in Porphyrio martinica and Gallinula 
galeata; Brazil. 
~ E. apiculatum (Rud., 1903) Cobb., 1860, syn. D. stridulae Reich, 
1801, in Strix flammea, Syrnium aluco; Europe. 
it) E. asperum (Wright, 1879) in Botaurus minor; Canada. 
I I E. australasianum Nicoll, 1914, in Antigone australasiana; N. 
Queensland. 
11 E. australe Johnston, 1928; in Gallinula tenebrosa; Queensland, 
Australia. 
,2, E. bancro/ti Johnston, 1928, in Gallinula tenebrosa; S. Australia. 
: Y E. batanguense Tubangui, 1932, in Gallinula chloropus; Luzon. 
Baschkirova ( 1941) transferred this species to H ypoderaeum. 
' ,- E. bhattacharyai Verma, 1936, in black-winged stilt ; Mainpuri, India. 
I• E. charadrii Tubangui et Masilufigan 1935, in Pl111·ialis /ulvus,· 
Philippinrs. 
11 E. chasma Lal, rn:m, in Querquedula circia,· Amausi. 
1,· E. chloropodis (Zeder, 1800) in Gallinula chloropus, Ort-ygometra 
porzana, Rallus aquaticus, Capilla gallinago, C. media, F11lica 
atra, Porzana pusilla,· Europe, Siberia. 
- ~-· -
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:,>, E. echinocephalwn (Ruel., 18IO) Cobb., 1860, in Falco milvus; 
Europe. Also in J\.filvus migrans aegypticus; Egypt. 
, ~ 1 E. n:ret:ium Dietz, HlOH, in Geronticus coerulescens; Brazil. 
E. elv111-:i1fl,m ~icoll, 1!)14, in A1dargus slriRoides; Australia. 
, -; • E. emu/ht um ~icoll, 1914, in Centropus phasianus; N. Queensland. 
, E. cquinatwn ;::igas del Pont, l!):26, in Gallinula galcata, Phimosus 
rn/uscatus; Argentina. ?Syn. of E. revolutum. 
E. erraticum Lutz, 1H24, in various birds (Creciscus, Nycticorax, 
Crutuphaga, (;allinula); Brazil. In Planorbis, Physa - Lutz 
(lfl~4); experimentally in pigcclll - Miller (H137). 
◄ f;. exl'Chinatum Suloview, 1912, in Phalacmcorax carbo; Turkestan. 
t.' 1 E. exile Lutz, 1!)24, in pigeon, Porphyriola martinica, Physa rivalis, 
and Gallinula e;aleata; Brazil. Feeding experiment on domestic 
pigeon - Milkr (19:37). 
·, E. /aml'licmn Odhner, I !H 1 (Pl. 80, fig. 96\l), in Pseudotantalus 
ibis; Africa. 
E. fragosum, Dil'tZ, H)O!), in Plotlts anhin{;a; Brazil. 
E. /ulicae Porter, Hl:!l, in Fulica cristata. Larva in Tomichia 
1'1'11.tricosa, JJulinus tropicus. Adult cxpnimentally in duckling; 
.\frica . 
. > E. gt1doru.1111-knl'ckn, 1870, in Merlangus carbonarius; Belgian coast. 
- E . g,,tni Andn d Ozaki, 1923, in Grus japonensis and Corvus corone,· 
Japan. 
1
,: ~ 1:·. gm:indum :\foghe, 1932, in Philomachus pugnax; India. Also in 
I Corvus splendens. 
Tl E. gr11cile Perez Vigueras, IH44, in Fulica caribaeca; Cuba. 
:1, 1:·. fYcwde Baschkirova, 1946, in Fulica atra; Azerbaidzhan, W. 
Siberia. 
i t~ L'. hcrodiae MacCallum, 1918, in Herodias timoriensis; Java. 
i-:-:. E. hilliferum Nicoll, HH4, in Porphyrio melanotus; N. Queensland. 
E. hospitale Mcn<lheim, 1940, in cormorants; Europe. 
, E. hsui nom. nov. for E. elongatum Hsti, 1935, nee Nicoll, 1914, in 
cluck; China. 
E. 1·gna1·um Nicoll, 1914, in Lobivanellus lobatus; N. Queensland. 
E. katsuradai E.urisu, IU30. Cysts in Viviparu,s malleatus: adult 
obtained Pxpcrimentally in ducks, chickens and crows, in addition 
tu albino rats and frogs; Japan. 
• · E. limicnla Johnson, 1930, syn. of E. revolutum (Froel.) - Beaver 
(1937), in Philomachus p1,gnax; Europe. 
, E. longicirrus Verma, 1936, in mute swan; Patna, India. 
~'1 E. magniovatum Stoss., 1898, in Puffinus kuhlii, Triest. 
r.t E. mendax Dietz, 1909, in Cairina moschata, Dendrocygna viduata, 
C henolopex jubatus, N ettion brasiliense; Brazil. 
E. chloropodis cachinnans Dubois, 1951, in Gallinula chloropus 
cachinnans; N. America. 
E. chloropodis philippinense Tubangui, 1932, in Gallinula chloropm; 
Luzon. 
E. coecale Muraschkinzew, 1930, in Gallus gallus domcsticus; Russia. 
E. columbae Zunker, 1925, syn. of E. revolutum (Frocl.) - Bt>..tver 
(193?), of E. p~raulum (Dietz)-Wetzel (193:1), in pigeon; Europe. 
i ·1 E. condignum Dietz, 1909, in Hydropsalis torqieata anc.l Hucco 
collaris,· Brazil. 
~
11 E. coronate Kurova, 1927 (= E. coronalis Skrj. et Popoff, Hl28) in 
Corvus corone; Turkestan. Also in Lanius cxcu/Jitor; ,\rmenia. 
E. corvi Yamaguti, l935, in Con•1es corone,· Japan. 
~, 1, E. crecci Verma, 1936, in common teal; lnc.lia. 
:,.7 E. crotophagae de Faria, 1909, in Crotopluzga maior; Brazil. 
It E. deparcum Dietz, 1909, in Haematopus sp.; Brazil. 
' 1 E. dietzi Skrjabin, 1923, in F-ulica atra, Anser anscr dum.; Russia. 
13 o E. dilatatum (Fischer, 1840) Cobb., 1860, syn. of E. rei•olutum -
Beaver (1937), in Gallus communis,· Viinae. 
• • 
1 E. discinctum Dietz, 1909, in Cassiculus solitarius; Brazil. 
·- L E. echiniferum (La Valette, 1855) Stoss., 1892, in Scolopax gallinago, 
Mergus merganser, Anas boschas minor; Europe. Also in ,.l/achetes 
r pugnax, Recurvirostra a1 1ocetta. 
- -· -
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Echinostoma Rud., 1809 
1 E. mesotestius Soloview, 1912, in Corvus /rugilegus; Turkestan. ' 
o E. microrchis Lutz, 1924, in Gallinula galeata and Creciscu .~ i•iridis; 
Brazil. 
E. microspina singh, Hl54, in Anas acuta; India. 
L E. minimttm Verma, 1936, in black swan; Patna, India. 
,?, E. minus Hsu, 1935, in chicken; China. Also in domestic cluck. 
~9 E. multispinosum Perez Vigueras, 1044, in Oxyura jamaicensis: 
Ha,·ana. 
s'f' E. nairi Skrjabin et Pupov, 1927, in [crow]; Armenia. 
(· i., E. necopinum Dietz, l !➔09, in Geronticus and Ccrcibis; Brazil. 
E. ne,:lectum Lutz, 1924, in Nycticorax violaccus; Brazil. 
:;, ;. /:'. 11/'phrocystis Lutz, 1 !124, in A ritmides caycn11msis (expl'rim.) anrl 
Cassicu/us solitari11s; Hyla :,;p. and Phvs,1 rivalis; Bra;.,il. 
d /:·. niloticum O<lhner, l!Jll, in Parr,i a/rirnna; .\fri,a. Hiibner / l!13!J ) 
tr.tnsferrl'd this species to Jlolinidla Htibrll'r, l!J3!), which is, 
howen·r, a synonym of Echinnparyphium Dietz, l!IOfl . 
i IJ E. upcrosum Dietz, HJ09, in Plotus surinamensis; Bra1il. 
·, I E. oxyccphalum (Rud., l81U) l<aill., 1896, in Anas hoschas an<l 
A. c!ypeata; Europe. 
·· 2. E. parcespinosum Lutz, l 924, in Aramides caycnnensis, A. nigrica11~, 
Gallinula galeata, Spirulina melea and Planorbis olivaceus; Brazil. 
"7 ~ E. parvulum Skrjab., 1916, in Cygnus musicus; Russia. 
-,v E. parvum Lutz, 1928, obtained experimentally in domestic pigeon. 
Cercaria in Planorbis olivaceus. 
7 ·,- E. pekinense Ku, 1937, in Anas domest£ca pl'kinensis; Peiping. 
; ~ E. revolutum tenuicollis Bashkirova, 1941, in J!arcca pcndopc, 
Nyroca rufa, A11as crecca, Branta ruficol/is,· Azcrhaidzhan. 
, ... E. ralli Yamaguti, 1!134. in Rallus aquaticus; .J:1p;1n . 
., :, E. robustum Yamagnti, 1935, in Strrptopelia ( /1111ensis: _l,1p;rn. 
Also in dumestic pigeon, domestic and wihl dur.k, .V_\·roci1 ru/a; 
Formosa, Georgia; domestic goose, Rus:-:ia . 
.., ' E. ru/inae Kurova, 1926 in Netta ru/ina,· l{ussia. 
,,.-,., E. sarcinum Dietz, 1909, in Ardea grus. Also in Fnlica atr,i. 
E. siticulosum Dietz, 1909, in Tinamus spp.; Brazil. 
E. stantschinskii Semenow, 1927, in Gallinago ;;allinato: Russia. 
f · E. stantschinskii caudatum Yamaguti, 1939, in Tringa hvpull'lfcos; 
Japan. 
-.1 '1 E. stenon Dollfus, 1950, in Anastomus domelligcrus,· Belgian Congo. 
E. stridulae (Reich, 1901) in Syrniitm aluco and Strix /lrwimea; 1 
Middle Europe. 
E. stromi Baschkirova, 1946, in Netta ru/ina; .-\zcrhaidzhan. 
• 1 E. sudanense Odhner, 1911, in Ephippiorhynch11s scner:almsis and 
Scopus mnbretta,· Africa. 
ft E. talmlalum Mw·llcr, 1897, in Numenizts arquatus; N. America? 
1 :, E. transjrdanum Dietz, HI09, in Fuhca armilliifa,· Brazil. 
.t ',1 E. tramssosi Skrjahin , ]!)24, in Cor;•us corax,· Armenia. 
" 1 E. turk,·sft111-irnm Kurov,1 , ]!127, in Netta rufi11a: Turkestan. 
:n__ E. un, i1tum Dietz , 190H, in Crotophaga ani and C. major; Brazil. 
:\!so in (;uz'ra g-uira. 
, > E. u11ri11atum (Zcder. Hl03) Cobb., 1860, in Gallinula chloropus; 
Lurope. 
E. 11ralense Skrjah., Hllfi, in Rhyacophilns glareola; Ural mountains. 
:\)so in l"•:11111.e11ius arquafits, N. tenuirostris, \\'. Siberia. 
1 '> r:. ,10'1-ulus O<lhnt·r, 1911. in _ Theristicus liagcdasl,; White Nile. 
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Echi,r,ostoma Rud., 1809 
Generic diagnosis. - See p. 625. 
Genotype: E. revolutum (Froelich, 1802) Looss, 1899, syn. E. echinatum 
(Zeder, 1803); E. revolutum var. faponicum Kurisu, 1932; E. miyagawai 
Ishii, 1932, E. paraulum Dietz, 1909, in birds, esp. in anatids, occasional-
ly in man, dog, rat, muskrat, Didelphis t•irginiana; cosmopolitan. 
"CerC4ria echinata" encysts in heart of Paludina; adult obtained by 
feeding infected Paludina - Pagenstecher (1857); Bithynia ventricosa, 
Physti fonti,r,alis, V alvata macrostoma, Lymnaea patustris as intermediate 
hosts - von Linstow (1894); cercaria in Physa occidentalis, cysts in 
P. occidentalis, Lymnaea traski and Ptanaria - Johnson (1920); Lymnaea 
pervia and Gyraulus faponicus as first and second intermediate hosts, 
feeding experiment negative in guinea-pig, positive in duck - Tsuchi-
mochi (1924); Lymnaea vulgaris - Joyeux (1930); Lymnaea swinhoei -
Suzuki (1932); cercaria and metacercaria in Lymnaea peregra, adult 
obtained in house-pigeon after 12-15 days - Tubangui (l!lJ2); encysted 
metacercaria from Lymnaea fed to domestic duck with positive results -
Ono (1935); experimental studies . - Beaver (1937); third generation 
redia in Pseudosuccinea columella - Rankin (1939}; life cycle by two 
different routes (via man and fowl) - Rodriguez (1940); cercaria in 
A merianna pyramidata and A. pectorosa, cyst in various mollusks and 
tadpoles; adult obtained by feeding cysts to pigeon - Johnston and 
Angel (1941); cercaria - Hussey (1941). 
Representatives from mammals: 
E. acanthoides (Rud, 1819) Cobb., 1860 in Phocavitulina; Atlantic(?} 
E. aegyptiacum Khalil et Abaza, 1924 (Pl. 86, Fig. 1047), in rats; 
Egypt, France, Japan. 
E. armigerum Barker et Irvine, 1915, syn. of E. revolutum (Froel.) -
Beaver (1937), in Fiber zibethicus; N. America. 
E. callau·aycnse Barker et Noll, 1915, in Fiber zibethicus; N. America. 
Cercaria with two rows of about 45 spines develops in Physa 
gyrina, encysts in Planaria. When fed to rats the cysts produced 
mature flukes - Macy (194-2). 
E. cinetorchis Ando et Ozaki, 1923, syn. of E. revolutum (Froel.) 
- Beaver, 1937, 1 ) in Rattus norvegicus norvegicus; Japan. 
Spontaneous human infection occurs in Japan. 
Cysts in tadµole of Rana nigromaculata - Miki (1923), Ando 
and Tsuyuki (1923). Miracidia develop in about 3 weeks; 
ccrcaria with 37 collar spines develops in .';egmentina nitidella, 
encysts in Segmentina nitidella, Planorbis compressus or Lymnaea 
faponica; cysts were fed to rats in which the worm attained 
maturity in 2 weeks - Takahashi (1927); cysts became infective 
8 days after infection in tadpoles of Rana catesbiana,· first eggs 
were passed by white rats which had been fed with cysts 15 days 
bt>fore. - H irasa wa ( 1929); M isgurnus anguillicaudatus serves 
as second intermediate host - Koga (1938); cercaria from 
Segmentina nitidella commenced to encyst in young of Hynobius 
nigrescens 12 hours after forced association, became infective 
7 days later fur white rats, which passed first eggs 11 days 
after ingestion of cysts - Mori (1940). 
E. coalitum Barker et Beaver, 1915, in Fiber zibethicus; N. America. 
Eggs hatched in 11-16 days; cercaria develops in redia in 
35 days in laboratory-raised Pseudosuccinea columella, encysts 
in P. columella, Helisoma trivolvis, Physa halei, Musculium 
partumeium; cysts fed to guinea-pigs, in which the flukes par-
tially de\·eloped and remained for a month. Rabbits yielded 
flukes which matured in less than one month - Krull (1935). 
E. gotoi Ando et Ozaki, 1923, ?syn. of E. sarcinum Dietz, 1909, in 
1 ) I do not agree with Beaver in this synonymy. 
Rattus no,vegicus norvegicus, Grus japonensis and Corvus corone; 
Japan. 
Metacercaria in Viviparus malleatus and V. japonicus; adult 
experimentally in albino rat - Ando and Tsuyuki (1926). 
Metacercariae encysted in Lymnaea japonica were fed to duck, 
from which first eggs were recovered in the feces 10 days later -
Ono (1935). 
E. Jwrlense Asada, 1927, syn. E. campi Ono, 1930, in dog and white 
rat fed with cysts from tadpoles which had bet,11 infected with 
cercariae from Lymnaea japonica and L. pervia·. Natural infection 
in Rattus norvegic!'s norvegicus, stray dogs, Lutreola itatsi 
itatsi; Japan, Korea, Manchuria. 
Cercaria develops in Lymnaea japonica and L. pervia, encysts 
in frogs and tadpoles and in young of Hynobiu.s or newt, too 
(experimental infection) - Asada (1926); 7 day-old cysts from 
. tadpoles of Rana catesbiana infective for white rat - Hirasawa 
(1929}; experimental infection of Hynobius sp. by cercaria from 
Lymnaea japonica - Mori {1935}; further life history studies -
Ono (1930), Asada (1939), Yamaguti (1941). 
E. ilocanum (Garrison, 1908) Odhner, 1911, syn. Fascioletta i. G., 
in man; Philippines. Also in field rats and dogs; South China, 
Philippines, Celebes, Java, Malay States. 
Life history - Tubangui (1932); cercaria develops in Gyraulus 
p,ashadi, encysts in various freshwater mollusks, esp. Pila 
luzonica- Tubangui and Pasco (1933); Planorbis sp., Ampullaria 
- rat, cat, monkey - Tubangui (1935); cercaria in Anisus 
convexiuscultus,· encysts in Lymnaea rubiginosa brevis, 'Viviparus 
favanicus, Pila conica; a large proportion of field rats naturally 
. infected - Sandground (1939). 
E. katsuradai Kurisu, 1930; cysts in Viviparus maUeatus; adults 
obtained experimentally in albino rats besides ducks, chicks, 
crows and frogs; Japan. 
E. lindoeme Sandground et Bonne, 1940, in man; Celebes. Anisus 
, (Gyraulus) sarasi'norum, Viviparus rudipellis, Corbicula lindoensis 
- Sandground and Bonne (1940), Bonne, Bras and Lie (1953). 
Corbicula javanica and C. rivalis are infected experimentally and 
naturally, but ·show very low rate of infection in contrast with 
C. lindoensis, which is a natural host - Bonne (1941). 
E. nuacrorchis Ando et Ozaki, 1923, in Rattus norvegicus norvegicus; 
Japan. Also in Capella g. gallinago, R. r. alexandrinus and man 
(natural infection); Japan. 
Early development from miracidia to redia in Segmentina 
n-itideUa - Takahashi (1926, 27); cercaria develops in primary · 
as well as in secondary redia in Gyraulus hiemantium - Ochi 
(1931); cysts from Cipangopaludina malleata and C. japonica 
fed to whit{' rat, from which adults were recovered 15 days after 
feeding - Ando and Tsuyuki (1926); cysts from Segmentina 
nitidella fed to white rat with positive results - Takahashi, 
(1926); further experimental studies on life history - Hirasawa 
(1929) Kurisu (1930), Ochi (1931), Ishii (1934, 35), Mori (1935), 
Kurokawa (Hl35). Vit>iparus malleatus and V. japonicus as 
vectors - Kurisu, Ishii; Rana - Ando and Tsuyuki (1923, 24). 
E. ochoterenai (Zcrecero, 1943) in Rattus norvegicus; Mexico. 
E. pratense Ono, 1933, in dog; Formosa. 
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ECHINOSTOMA REVOLUTUM (Froelich, 1802) Looss, 1899. 
(figs. 6-17) 
Synonyms. E. coalitum Barker & Beaver, 1915. 
E. armigerum Barker & Irvine, 1915. 
Description : Body elongated, narrower at extremities with rounded 
ends. It is 9.4-22.8X 1.5-2.35 mm. in size. Cuticle spinosc anteriorly 
and ventrally as far back as the acetabulum. Oral sucker oval or 
rounded. 1erminal, 0.26-0.435X0 ,2~-0.469 111m. m s11.P . It is 
surrounded by a _ well clcveloped collar, ,\·hie h hear~ '.H to ".7 spinc-s 
arranged in single or slightly alternate rows. Acetabulum oval or 
rounded much larger than oral sucker, at 1.47-3.9. mm. from anterior 
extremity, 0.957-I.53X0.8-1.51 mm. in size. Prepharynx, 0.13-
0.26 mm. long. Pharynx muscular, 0. 26-0.34 X 0.22-0.31 mm. in size. 
Oesophagus 1.3-2. l mm. long. Intestinal caeca tubular, slightly 
ending a little anterior or upto hind encl of body. Genital pore on 
left of median line a little anterior to acetabulum near bifurcation of 
caeca at ]. 74-3.9 mm. from anterior extremity. Excretory pore 
terminally at posterior end. Excretory system Y-shaped, the median 
stem extending upto hind end of posterior testis, the two ducts running 
anteriorly. Testes close or a little apart, in median plane, tandem, 
lobed or entire. Anterior testi~ smaller or approximately of the same 
size at 0.26-0. 78 mm. from hind end of ovary, 0.43-0. 71 X 0.33-
0. 78 mm. in size. Posterior testis at ?,.78-6.5 mm. from hind end, 
0.43-0. 71 X0.33-0. 78 mm. in size. Cirrus pouch large, pear shaped or 
club shaped extending from anterior region of acetabulum upto middle 
of it. It is · 0.52-l.56X0.31-0.78 mm. in size. It encloses seminal 
vesicle, pars prostatica, granular pr9state gland cells and a large 
musc'l,llar walled cirrus. Ovary oval, round or pear shaped, smooth 
or undulating transverse, median at 4.6-10.1 mm. from hind end of 
body, in anterior part of posterior half of body. It is 0.957-1.53X 
0.8-1.51 mm. in size. Shell (Mehlis') gland larger than ovary between 
anterior testis and ovary. Vitelline glands of small spherical follicles, 
extending laterally either from middle of acetabulum or a little 
posterior to it upto hind extremity of body. Behind testes the follicles 
may or may not intrude in the median line or may completely filling 
it. Transverse vitelline ducts and reservoir present at level of shell 
(Mehlis'} gland. Uterus intercaecal, formed into transverse folds, 
extending from anterior testis to genital pore. Eggs oval and 
operculated, 0.1-0.12X0.06-0.064 mm. in size. 
Material : A large number of specimens, 
Host : Muskrat ( Ondatra zibethica). 
Location : Small intestine. 
Locality: Ile perrot. Que. (Canada). 
Discussion : Barker ( 19 I 5) described Echinostoma coalitum and 
E. armigerum from the intestine of a mu~krat, Fiber zibethicus in 
N. America. Law & Kennedy ( 1932) followed Barker and recorded 
the above species from Canada. Barker distinguished E. coalitum from 
E. armigerum mainly on the following characters :-(i) on the size of 
body from 22-30X 1.5-2.3 mm. instead 9.4-12.4X 1.2-1.8 mm. (ii) in 
having collar spines 35 instead 37 and (iii) in the extension of vicelline 
glands filling the posterior end behind testis instead being restricted 
into lateral areas. Beaver ( 193 7) while dealing with the life history 
of E. revolutum considered that E. armigerum and E. c~alitum are identical 
and synonym to E. revolutum. Skrjabin (1956), Erhardova (1958) and 
Yamaguti (1958) considered that E. armigerum and E. m·olutum are 
distinct species from E. revolutum. The author has a large number of 
specimens from a muskrat in his collection and finds (table) that 
the size · of the specimens from 9.4-22.8X 1.5-2.35 mm. and the 
extent and distribution of vitellaria from middle of acetabulum to 
posterior end of body either filling completely the body posterior to 
hind testis or restricted in lateral areas or intruding in the median 
line are variable characters within the species. . The collar bears 
34-37 spines, of which 25 large spines on the rim and 5-7 smaller spines 
arranged in a single or slightly alternate rows instead in having 
37 spines as pointed out by Beaver. Beaver ( 1937) considered that the 
number of collar spines is a constant feature and spines studied in the 
specimens were dead before fixation and hence did not show typical 
spination. The author does not agree with the idea of Beaver and 
s;onsiders that the number of collar spines from 34 to 37 is a variable 
,'character in the species. Further the comparision of measurements 
(table) and all points of description fail to show any difference in the 
species of E. armigerum and E. coalitum and arc therefore identical and 
synonym t_o E. revolutum. 
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M,asuremmts in mm. 
E. coalitum E. armitvum 
Batker & Beaver, Barker & Irvine, 
191S. 1915. 
Host Fiber z ibethicus Fiber :zibethicus 
Locality Nebraska, U. S. A. Nebraska, U. S. A. 
Body 22-J0x 1.5-2.3 9.+l 2.◄xl.2-1.8 
Acetabulum l.37-l.6x 
1.12-1.32 
Collar spines 35 spines 37 spines 
25 on rim and 27 on end rim 
5 in each lappet and Son each 
ventral point of 
collar 




Cirrus pouch at level of at ievel of 
anterior third of anterior margin 




Vite Ilaria slightly posterior extend from 
to acetabulum acetabulum in 
and hind end of lateral fields to 
body completely posterior 
filling body end of body 
posterior to 
teHis 
Eggs 0.104•0. I0Sx 0.084.0.105x 
0.067-0.070 0.057-0.066 
Fl/om: 
E. coo/itum E armigerum 
law & Kennedy, Law & Kennedy, 
1932. 1932. 
Ondatra zibetliica Ondatra zibethica 
Ont. Canada Ont. Canada 
16-23x 10.0-13.0x 
1.21-1.98 1.0-2.25 






anterior to anterior to 
ventral sucker ventral sucker 





posterior to posterior to 
ventral sucker ventral sucker 
upto hind end upto hind end 
filling extreme of body 
posterior end 
0.105-0.l l ◄x 0.097-0.087x 
0.030-0.0H 0.063-0.077 
S. P. 6,v/OrA, 1,1,,2-
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~ch1nostomat1dae 
E. arml1er11m E. revo/11t11m Author's 
Erhardova, 1958. Beaver. 1937. 1pecl,nan1. 
Ondatra zib,thica Ondatra ziMthica Ondarra 
zibethica 
Southern Bohemia U.S. A. lie Parrot, 
Canada 
S-8.7x0.6-l.1 0.3-21.◄ 9.4-22.Sx 
1.5-2.35 
0.571-1.0 dia 0.95 7-l.53x 
o.a-1.s1 




o. 142-0.224 0.26-0.Hx 
0.22-0.31 
1.3-2.I 
anterior to ·anterior middle anterior to 
ventral sucker or upto hind middle or 
end of acetabulum 
acetabulum 
0.224-0.◄29x 0.◄3-0.71x 
0.1 ◄2-0.26◄ 0.33-0.78 
0.244-0.S I Ox 0.◄3-0. 71x 
0.163-0.326 0.33-0.78 
0.122-0.387x 0.9S7-1.S3x 
0.122-0 326 0.8-1.51 
behind ventral from aceta- from aceta-
sucker upto bulum to hind bulum to hind 
hind end of body end of body end of body 
0.073-0.102x 0.09 I-O. I 4Sx 0.1-0.12x 
0.061-0.065 0.066-0.083 0.06-0.064 
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/t.'rhi11oslo111a rrvolutum (Fuiiurn 1802) Lou:-::-; IH!~'-
Go<; \TE (I !•:Vi) r.-,·ordt>d this fluk" fro111 . lnas poecilorhyncJw. The 
al lllf' disposal of tlw writer is from llw i11lf'slinfl of wild dut'k . . t,m." 
i11 Hyderahad. It agr11Ps in 1·,·ny r1•s111•1·t wil It 11i., descriptio11 111 f.' 
}1y 1h11 prPviom; authors. but is i-maJJ,,1· 111 ~,z,,.1t.,,1c,• the principul l1111h 
ar1• rPcordPd lwr1•. 
Length, 6.\1111111 .. :,rrratest witlth. 1.-t,, 111m; oral ~uc-kPr, ti.:! by 0.1 mm 11e·•ta 
h,· 11.82 mm: t1•st1•s. IIA bY 11.f>f> mm. an,I 11.:!7 u,· 111; mm: o\'ar\', O.l:?0:1 t" 11 :!O 
!Iii 117 1, Inn/! h\' -l!I Iii·,, broad. · · 
Echinostoma revolutum ( Froelich, 1802) 
Looss, 1899 
(Figure 10) 
H ost.-Cassidix mesamexicanus ( Gme-
lin), boat-tailed grackle [new host record]. 
Location.-Small intestine. 
Locality.-Pass Manchac, Louisiana. 
Discussion. - One of three boat-tailed 
grackles, Cassidix mesamexicanus, colleaed 
at Pass Manchac, Louisiana, was infected 
with 24 E. revolutum. Most of these worms 
were sexually mature. The posttesticular 
portion of the body in these specimens ap-
pears shorter than normal for E. revolutum, 
but the worms agree in all other respects 
with the diagnosis by Beaver ( 193 7) for 
this species. E. columbae Zunker, 1925, 
( which according to Beaver ( 193 7) is a 
synonym of E. revolutum) similarly pos-
sesses a short posttesticular region. Morpho-
1 logical variation, particularly in body size 
and shape, apparently can be induced by 
such factors as host species and host diet. 
1 
Lumsden and Zischke ( 1961) observed re-
duction of the hindbody in some specimens 
of Rhopalias macracanthus Chandler, 1932, 
recovered from a heavily infected opossum, 
possibly attributable to ~b~orma_l loc~tion of 
the worms in the hosts mtestme imposed 
by overcrowding. Furthermore, artifacts may 
be produced in fixation. Body shape may 
also be dependent on the age of the worm. 
The author concurs with Beaver ( 193 7) 
that the arrangement of the collar spines is 
the most reliable diagnostic character f~r 
members of this group of trematodes. Sp~c~-
mens recovered from Louisiana Cassidix 
mesamexicanus bear a total of 3 7 crown 
spines, the arrangement of ~hich corre-
sponds to that typically found m R revolu-
1 tum: 5 spines on each corner _of the collar, 
6 spines on each lateral margin and 15 al-
ternati_ng spines on the dorsal surface. 
/f'S7 
Babero and Lee ( 1961) reported Lou1s1-
ana nutria, Myocastor coypus, infected with 
E. revolutum, adding that snails, Heliosoma 
sp., were occasionally found in the intestines 
of these hosts. One of eight Heliosoma triv-
olvis lentum collected by the author at Pass 
Manchac released echinostome cercariae 
closely resembling the cercaria of E. revolu-
tum as described by Beaver ( 193 7). Beaver 
( 193 7) noted that H. trivolvis could serve 
as both first and second intermediate host 
for E. revolzttum. 
Echi11ostoma revolutum (Frolich, 1802) 
Syn. Echinostoma multispinosa Perez Vigueras, 1944 
Plusieurs Anatidcs (tous captur~s a Horicon Marsh, Wisconsin, le 
16 octobre 1948) heber~caient ce parasite: Ana.,; plntyrhynrha platy-
rhyncha L. [l\0 d'hot.-s: ~ (intestin). 6 (intestin ct caecum) ct 7 (intestin)], 
Aythya americana (Eyton) [N° d'hote: 1 (intestin)] ct Man•ca amnirana 
(Gm.) [No d'hote: 2 (intestin)]. Un jeun.- Camirrl sauvage l ~0 d'hote: 
10], capture dans la mi~me region 1.- 18 ao(it 1949, contcnait quelques 
exemplaires immatures. 
L'examen de r.es individus a confirme uni· fois de plus la grande 
variabilitc de l"cspcce, notammc>nt en cc qui concernc la taille. les dim.-n-
sions des epines (ciui aul!meut1·nt a,·,..e rage), la forme des glandes geni-
tales, la .tistriJmtion ti,·, glandes vitdlogenes f'l I,· diametre <le,- ooufa. 
Looss (1899, p. 681-b8J), Y .rnAGUTI (1933, p. 29. ct 193-1,. p. 564) et 
MENDIIEIM (1940, P· ;j.lj) ravaient <leja constaL,~e. 
Les quatn· exemplaires provenant d'Anas platyrhyncha n° 6 
111e,mrcnt 4,.8 :1 B.:; mm dt• longueur. La largeur du corps est de 0.54 a 
o. -;-:; mm au 11iwau de la collerette c,~phalique, de 0,85 a 1,17 mm a la 
lta111 ,·ur de r act•tabulum et de 1,15 a 156 mm dans la zone des glandes 
µ,:11i1alt•,.:. Le-; ,;pines cuticulaires (27-35/9 ,u) constituent une armature 
Vt'lllral,· antfrif'urc. s'cte11da11t au dela de l'acetabulum, parfois mernf' 
ju:-1ru'i1 mi-longueur clu VC'r. 
I .a ,·,,11.-rt>tte cfphaJique porte une couronne de 37 epines, rcpartie11 
en ~7 ,;piru•s marl,!inal,·s subegales (80-117 ·rn-:rn ,11). di:-JH>sees en deux 
rangees alternante~, PL deux groupes terminaux comprenant chacun 
cinq epine,-;. tlont c1uatre plus grandes (78-105118-29 ,11), formant deux 
pairl's, et u111· intcrnc. plus petite (non mesurablc sur ccs excmplaires). 
La wntouse Luccale mesure 250-325/210-260 /l, le pharynx l ()0-
240 130-U:; /'• l're,-ophage 340-4 75 /1, la ventouse ventrale 690-840 1600-
720 !'· l'ornin· 2411 131:i-370 ,"• le premier tcsticule 390-630/360-540 I'• 
le second tf',.;ticuJc .t,;0-6()0/390-540 11,, les reufs 90-100/55-66 I'· 
La situation <lc..; /!laudt'H genitales varie selon le degre de contrar-
tion ct de de, doppcmcnt de la partie post-acctabulaire du corp-. 
L'cn airf' rst p11,.;t-,;1111atorial (55-60,' 100). meme chez un individu nor· 
, mah·m1•11t cte11d11. long de 7,5 mm, large Uf' 0.98 mm. 
Le,.; t1•,-ti1 ·11lt•,.. :-onl lol,cs, parfois en trefle. le plu,.. -.ou,·c>nt rcsserre,-. 
voirc mfnw ,-., rangl(,.., par uue constriction tran,.;versal.-. Les glan<le-
vitellogt'•nes s',;t,·111h·nt tl'uu niveau distant de O a 180 /I du bord pm,· 
tfri.-ur dP la \ e11t11u,-;1• Vf'lltrale jusqu'a l'extremit,'- du corps~ elles nt· 
pf11i-trc11t jamai,- darn• la zone de l'acetabulum. Les follicules occupent 
dcu:\. ,·hamps latrraux. 'fUi, s'flaqrissant au dela d,~s testicules, s'at 
frontent en arrii\r,· ,-ur la lil!nc mediane. La poche du cirre, occupc• 
par 11nP ,r,,..jl'ul,· ,,:miual,· relativement volumineuse. ,-·etend du centr 
de la vento11:-1• , enl ral,· :, la bifurcation intestinal,·: C"lle mesurf' 5411 
600 200-22;) ·" (IP ,·im· dr, ap;inf a un diamf'tre de 100 a 125 11). 
Outre qu .. l1p11•,- "'"mplairl':- immatures, A_vthyu amnicana hebn 
geait un spfri11w11 1111ir, partil'uliPremeut <lcveloppf ,,t non contract, 
Celui-ci mf',.;urait J:i 111111 de' lo11gut>ur s11r 0.92 mm au niveau df> Ja coll, · 
rettc c,~phali,pJe, 1.;;o mm a la hauteur de J'acetahulum et 1,86 m11 , 
dan,-, la zont• dt',.: glandc" ~(,uital,•,... 
Epines marginale,.; 10.;.11.; 22-2i I': epines des groupes terminau, 
dispos{-es par paire:-. 108-117 27-30 .''· la cinquit>me, interne et plu-
petilt'. IG-90 2.:; I'· Epiues cuticulaircs 30 /l. 
Ventoust· huccalC" 40;j ,11. v.-11tou,.;c ventralc Mi0/1080 /t, ovair,-
(situe aux 40100 de la longueur du rorps) 3h0 1480 /'· premin testicule 
1100/4:i0 ,", Sf'Clllld tf'stirnlc 1260 /480 p (l'un ct l'autre etrangles a 
l'equateur par unc le~fre constriction transYersale), reufs 100/64 ·"· Les 
champs latfraux dC"s vitPllaria restent <listants sur toute lcur lon~ueur. 
Chez lc:a. exemplairC"s provenant de Mareca americana, dont l'un 
avail 8 mm ,le longuf>ur ct 1,8 mm de larg.-ur au niveau des glande!I 
genital.-s, la ventouse ventrale mesurait 1110/ 1020 I' de diametre .-, 
l'ovaire 310-360,-t.50-510 I'· L.-s testieules etaient egalement etran~J,. .. 
par unc ('011:-;triction transversale. 
Ec cinos t oma r evJ lutum (Fr ol ich 1802) 
Echinostoma revolutum (Froelich, 1802) 
Trematodeos alongados, com cuticula espinhosa; medem 15,6 a 21,8 mm de compri-
mento por 2,6 a 3 mm de largura. Disco peristomico presente, com 38 espinhos que 
medem 0,084 a 0,140 mm de comprimento e que se dispoem em duas fileiras, niio inter-
rompidas dorsalmente. Ventosa oral subterminal, com 0,36 a 0,48 mm de comprimento 
por 0,U a 0,53 mm de largura. Pre-faringe curta. Faringe globosa, com 0,32 a 0,36 mm 
de comprimento por 0,34 a 0,38 mm de largura. Esofago com 0,9 a 1 mm de comprimento. 
Cecos intestlnais mais ou menos retilineos, alcan<~ando a extremidade posteric,r do corpo. 
Aceta.bulo com 1,18 a l,'2 mm de comprimento por 1,16 a 1,44 mm de largura. Rela<,a.o 
entre a ventosa oral e o acetabulo varia de 1 :2,39 a 1 :3,03. Poro genital imediatamente 
pos-bifurcal. Bolsa do cirro bem desenvolvida, lntercecal, quase totalmente pre-aceta-
bular; mede 1,75 a 2 mm de comprlmento por 0,60 a 0,75 mm de maior largura e encen-a 
vesicula seminal mals ou menos globosa, regliio prosta.tica e cirro. Testiculos de con-
torno fracamente ondulados, intercecais, p6s-ovarianos, com campos coincidentes e zo-
nas em contato. Testiculo anterior com 1,04 a 0,26 mm de comprimento por 0,92 a 
1,08 mm de la.rgura; testiculo posterior com 1,20 a, 1,24 mm por 0,90 a 1,08 mm. Ovario 
intercecal, pre-testicula1· e p6s-uterlno, sltuado no campo dos testiculoe e com zona afas-
tada da do teeticulo anterior; e ma.is ou menos alongado transversalmente e mede 0,56 
a 0,70 mm de comprimento por 0,86 a 0,98 mm de largura. Complexo da gla.n-
dula de Mehlis preaente, intercecal, pos-ovariana e pre-testicular; mede 0,56 a 0,90 r :n 
de comprlmento por 1 a l,H mm de largura, Canal de Laurer nao eviden , lo. 
Utero com alc;as lntercecaie, pre-ovarlanas e p6s-acetabulares, com espermatoz6id • .~ m 
sua porc;iio lnicial. Ovos de colorac;a.o pardacenta, com 0,105 a 0,115 mm de compri ,, ·1t ,, 
por 0,060 a 0,075 mm de largura. Vitelinos constituidos por numerosos foliculos <i , se 
dispoem lateralmente, paralelos as margens do corpo; sio extracecals, ceca.is c ter-
cecais, estendendo-se da zona p6s--acetabular ate a extremtdade posterior do corp, P () ro 
excretor terminal. Vesicula excretora longa, com salienclas laterals lrregulares ; .::;t en-
de-se ate quase o nlvel do bordo posterior do testiculo posterior, onde ae blfu " -i em 
ramos que ae dtrigem J)f1ra dtante. 
Habitat - Falo, cloacae bursa Fabrlcll de Calrlna moschata dom. (L.). 
Proventencia - Belem (Castanhal), Estado do Para, Brasil. 
Material estudado depositado na Cole~o Helmintologica do Instltuto Oawaldo Crut: 
l>ob os numeros 30.321 a.-b (bona· Fabrlcll), 30.322 a-b (cloaca) e 30.323 a-b (falo) . 
l!ehlnoatorpa revolutum <Froelich, r/80'2d, 
Fig 1 · Total (M 30.323 a) ; C- · 
total ( ~9 ·w.322 b); fig . •3: extre~adc 
cctAllca (n~ 30.322 ai; fl& . 4 : ov O e 
complexo Ja gl&.hdula de Mehlls (nu-
mero 30.~ bl . Ortgtnats. 
.,. , 
F~om f/l.AI/A-SS~ letX~lgA DE Fu1r,9s,., AIIO ){dHAJ_, 19,s 
b 
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Echinostcma revo/utum (Frohlich, 1802) Dietz, 1909 
(Fig. 32) 
Echinostomatidae 
The following study is based on a single worm recovered from the intestine of one 
specimen of Anas platyrhync!ws collected from Balloki Head works area. 
The body of the fluke is elongated with a maximum breadth at about the uterine 
level. There is a wdl-developed reniform head collar bearing 37 cephalic spines, distribut-
ed in two alternating rows. Five of the cephalic spines on each side constitute the corner 
group. The cephalic spines of the corner group are slightly longer than the rest. The 
body spination extends to nearly the middle of the worm. The oral sucker is subterminal. 
The ventral sucker is well-developed and situated at a distance of O. 848 mm frorn the 
anterior end. It is more than three times as large as the oral sucker. The prepharynx is 
indistinct. The pharynx is oval in shape, longer than broad and smaller than the oral 
sucker. The oesophagus is moderately long. The intestinal fork lies immediately in front 
of tr.0 ventral sucker. The caeca extend to near the posterior end of the body. 
The testes are in the middle third of the body, tandem, median and very close to each 
other. They are longitudinally elongated. The posterior testis is slightly larger than the 
anterior testis. The cirrus pouch extends from the anterior end of the ventral sucker tu 
i~ middle and encloses a well-developed vesicula seminalis, a ductus ejaculatorius, prostatic 
complex and a protrusible cirrus; The median common genital opening is postbifurcal 
and preacetabular. The oval ovary is median and lies slightly in front of the anterior testis. 1 
The vitellaria are follicular and extend from the ventral sucker to nearthe posterior end of 
the body. They are mostly extracaecal but near the posterior end of the body they come 
to lie close together in the middle. The uterus is fairly extensive, intercaecal, and lies bet-
ween the ventral sucker and the anterior testis. The egg) are large, oval, brownish yellow, 
operculate and unembryonated. The e:tcretory vesicle is Y-shaped. 
MEASUREMENTS 
(All measurements in millimetres) 
Body length 7. 059 
Body breadth 1 .121 
Head collar 0. 545 
Cephalic spines 0. 061 - 0. 079 
Body spines O. 015 - 0. 022 
Oral sucker 0. 245 x 0. 245 
Ventral sucker 0.939 xO. 757 
Pharynx 0.215 X0.186 
Oesophagus 0. 245 
Ovary 0.225x0.274 
Mehl is' gland 0. 294 x 0. 294 
Anterior testis O .441 x O. 294 
Posterior testis 0. 548 x 0. 294 
Cirrus pouch O .454 
Eggs 0.102-0.114 X 
0. 063 - 0 . 089 
Host: Anas platyrhynchos 
Location: Intestine 
Locality: Balicki Headworks <irea 
DISCUSSION 
Echinostoma revolutum (Frohlich, 1802) Dietz, 1909 is the best known echinostome. 
It is a cosmopolitan species and has been reported from a variety of hosts. The specimen 
under study falls well within the range of the measurements described for this species and 
has been identified as Echinostoma revolutum (Frohlich, 1802) Dietz, 1909. However, this 
species is being reported for the first time from Pakistan. 
F/1!.0NI Bffun,:J ANO kHAH; 1q-,.;s--
Genus ECHINOSTOMA Rudolphi, 1809 (sensu lato) 
Generic diagnosis.-Characters of the family. 
ECHINOSTOMA ACANTHOIDES (Rudolphi, 1819) Cobbold, 1860 
Synonym.-Distoma acanthoides, Rudolphi, 1819, p. 114. 
Description.-Eohinostoma: Body elongated and flattened (4 mm 
to 6 mm long, according to Dujardin, 1845), divided into a somewhat 
slender (271µ. wide) anterior part and a broader ( 520µ. wide) poste-
rior part (Dujardin gives the maximum width of the body as 750µ.) 
the two portions being united at the level of the acetabulum. Oral 
sucker 156µ. long by 135µ. wide; acetabulum 375µ. long by 396µ. wide, 
situated about one-third of the body length from the anterior end. 
Cephalic collar provided with four spines, 73µ. long, on each ventral 
lobe, with 16 to 18 smaller spines, 59µ. long, arranged around the mar-
gin in a single row, uninterrupted dorsally, and with one small spine, 
26µ. long, on each side between the larger spines of the ventral 
lobes and the smaller marginal spines. Pharynx 145µ. long by 
114µ. wide, situated almost immediately caudad of the oral sucker. 
Testes globular 159µ. in diameter, tandem in position and situated 
in the posterior part of the body. Vitellaria lateral, not extending 
anteriorly beyond acetabulum. 
H ost.-PhO'ca vit'l.dina. 
Locaition.-Intestine. 
Distribution.-Europe (Berlin, Germany). 
Remarks.-Rudolphi (1819) reported finding two specimens of 
this species in the above host in Berlin. Braun (1901a) redescribed 
this form on the basis of the original material and stated that the 
specimens were immature. The above description is compiled 
largely from that given by Braun. 
It is not certain that this species belongs to the genus Echinostoma, 
sensu stricto. The arrangement of the spines of the cephalic collar 
tends to exclude it from the genus, but the other characters are not 
sufficiently well described to permit a definite generic assignment 
at present. 
Echinostomum acut1cauda Nicoll, 1914 
Host: Carph1b1s sp1n1coll1s l' 
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Echinostomitm armigerum 
I (fl', 
Barker and Irvine, s-p.--#<W.6 (Text 
Fig. A). 
Body elliptical, somewhat flattened dorsoventrally, anterior end 
slightly tapering, posterior end wider and more rounding. Length 
9.4 to 12.4 mm.; width 1.2 to 1.8 mm. When alive pinkish gray color. 
Oral sucker almost completely surrounded by well-developed collar 
bearing 37 chitinous spines arranged in three sets, 27 around rim and 
S on each ventral point of collar. Colfar spines vary in length from 
0.061 to 0.094 mm., those on points of collar being smallest. Well 
marked median ventral break in collar. Anterior third of body cov-
ered by small spines 0.030 mm. long. Acetabulum prominent, pouch-
' like at juncture of anterior and middle thirds of body. 
Fig. A.-Anterior end of Echinostomum armigerum: Es, body spinelets; 
C, collar; Cs, collar spines; Es, esophagus; Ph, pharynx. 
Digestive tract well developed; intestinal ceca somewhat undulating 
and rather narrow, ending blindly in extreme posterior end of worm. 
Testes quadrate to triangular, irregularly lobed, lying tandem and 
close together between middle and posterior thirds of body. Cirrus 
pouch pear shaped, surrounding large thick walled cirrus, and tubular 
somewhat coiled seminal vesicle, at level of anterior margin of 
acetabulum. Genital pore median between anterior margin of acetab-
ulum and transverse arms of ceca. 
Ovary pear-shaped, anterior to testes, median, transverse. Well-
defined shell gland, slightly larger than the ovary, between anterior 
6. Extract of unpublished research by Franklin D. Barker and Robert S. 
Irvine. 
190 THE JOURNAL OF PARASITOLOGY 
testis and ovary, slightly to one side. Laurer's canal and seminal 
receptacle not found. Uterine coils fairly compact, in transverse coils ' 
for most part anterior to ovary in median field. Eggs numerous, straw-
colored, ovoid, operculum small and without opercular rim ; size 0.084 
to 0.105 mm. by 0.057 to 0.066 mm. 
Vitelline glands coarsely acinous, extending in continuous masses, 
from acetabulum, in lateral fields, to posterior end of worm. Trans-
verse vitelline ducts and reservoir at level of shell gland. Excretory 
, system two lateral vessels whicp unite in region of posterior third 
of body and form slender median excretory reservoir; excretory pore 
in median line at posterior end of worm. 
Found in duodenum of host. 
4-("N· rl f f.1l_u-~• 1.,. _. 
0.;C,.C, t, •fiu. LC/l.. ( ( fl 3 7) 
Family Echlnostom8fdf.i "{lfCHE, &9?z l 
Echinostoma attenuatum, s~. :ov ~a,igs. 1 a~~C2~ke, l963 l 
Host: Rallus elegans Audubon, king rail. 
Location: Small intestine. 
•. 1 Locality: Bonnet Carre Spillway, Louisiana. 
Holotype: U.S. Nat. Mus. Helm. Coll. No. 59830. 
Diagnosis (based on 10 mature specimens). Echinostoma. Body elongate, 
7.~22 to 11.222 l?ng (av. 9.52~), widest_ at level of acetabulum, 0.885 to 1.593 
WJde (av. 1.217), hmdbody tapermg po~tenorly to terminal protuberance. Forebody 
0.512 to 1.097 long (av. 0.801). Cuticular spines in regularly spaced transverse 
rows extending from anterior end of body to posterior end of body. Cephalic collar 
0.425 to 0.743 wide (av. 0.606), bearing 45 crown spines; 5 alternating spines on 
each ventral angle, 3 oral in position, 0.053 to 0.098 long by 0.014 to 0.022 wide 
(av. 0.079 long by 0.019 wide), and 2 aboral, 0.056 to 0.106 long by 0.017 to 0.028 
wide (av. 0.081 long by 0.021 wide); 2 spines in single row on each lateral margin 
0.056 to 0.095 long by 0.014 to 0.022 wide (av. 0.079 long by 0.019 wide); 31 alternat-
ing spines on dorsal surface, 16 oral, 0.053 to 0.084 long by 0.014 to 0.020 wide 
(av. 0.072 long by 0.018 wide), and 15 aboral, 0.053 to 0.087 long by 0.017 to 0.020 
wide (av. 0.073 long by 0.018 wide). Oral sucker 0.166 to 0.256 long by 0.140 to 
0.256 wide (av. 0.213 long by 0.198 wide). Acetabulum 0.673 to 1.333 long by wide 
(av. 0.729 long by 0.725 wide). Sucker ratio approximately 1: 3.6. Prepharynx 
, short. Pharynx 0.128 to 0.217 long by 0.102 to 0.153 wide (av. 0.182 long by 
0.134 wide). Esophagus 0.243 to 0.448 long (av. 0.335). Ceca two, one on each side 
of body, extending to near posterior end of body. Genital pore preacetabular, 
posterior to cecal bifurcation, slightly sinistral to midline of body, followed by 
shallow genital atrium. Testes two, tandem, in middle third of hindbody, elongate, 
margins usually smooth, but may be somewhat irregular in large specimens; 
anterior testis 0.814 to 1.345 long by 0.212 to 0.566 wide (av. 1.lll long by 0.355 
wide; posterior testis 0.956 to 1.593 long by 0.177 to 0.531 wide (av. 1.260 long by 
0.336 wide). Cirrus sac extending anteriorly from middle of acetabulum to genital 
atrium in large adult specimens, but entirely preacetabular in young specimens; 
enclosing a large coiled internal seminal vesicle in posterior half of sac, and a pars 
prostatica surrounded by prostate cells and an unspined muscular cirrus in anterior 
half of sac; 0.371 to 0.896 long by 0.153 to 0.425 wide. Ovary 0.204 to 0.422 long 
by 0.179 to 0.435 wide (av. 0.358 long by 0.292 wide), located 1.097 to 1.947 (av. 
1.352) posterior to hindmargin of acetabulum. Mehlis' complex between ovary and 
anterior testis, 0.256 to 0.512 long by 0.179 to 0.576 wide (av. 0.395 long by 0.372 
wide). Uterus arising ventrally from Mehlis' complex, enlarged proximally as a 
receptaculum uterinum seminis, ascending in transverse loops between levels of 
ovary and acetabulum, distally forming weakly differentiated metraterm which 
inserts into left side of genital atrium. Eggs 0.090 to 0.ll5 long by 0.050 to 0.067 
wide (av. 0.105 long by 0.062 wide). Vitelline follicles extending from hindmargin of 
acetabulum to near terminal ends of ceca, present in lateral fields on ventral surface 
of hindbody, converging mesially on dorsal posttesticular surface. Vitelline reser-
voir at posterior level of Mehlis' complex, receiving ducts from each side of body. 
Excretory vesicle elongate bifurcating posterior to hindtestis; excretory pore 
aperture dorsal to posterior terminal protuberance. 
Discussion. Six king rails, Rallus elegans, collected at the Bonnet 
Carre Spillway, Louisiana, were infected with trematodes representing 
an undescribed species of the genus Echinostoma Looss, 1899, for which 
the name Echinostoma attenuatum is proposed. E. attenuatum appears 
distinct from previously described species of the genus primarily in the 
number and/or arrangement of the collar spines, which total 45, 5 located 
on each ventral angle 35 marginally. No variation in number or position 
of the collar spines was observed within the sample of 27 specimens 
examined. 
DIETZ (1909) named and described six species of Echinostoma, from 
birds collected in Brazil, which resemble E. attenuatum in general mor-
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Echinostomutn callawayensi,j. Barker and Noll, ~. 0 (Plate 1, 
Fig. 1). 
Body spatulate; anterior end tapering, posterior end bluntly 
rounded. Length 4.28 to 6.91 mm.; width 1.04 to 1.49 mm. Anterior 
end almost entirely surrounded by oval collar-like expansion, 0.34 to 
0.51 mm. wide, having a definite ventral incision. Collar armed with 
double row of alternately arranged spines varying in number from 
37 to 41, 31 to 33 on rim and 2 to 5 on. each flap. Length of collar 
spines 0.0385 to 0.056 mm., mid-dorsal spine being smallest. Cuticula 
smooth, without spines. Acetabulum circular, cavity sac-like, mus-
culature well developed, lying between first and second anterior fourths 
of body. 
Oral sucker 0.08 to 0.16 mm. long by 0.12 t@ 0.17 mm. wide, 
separated from pharynx by short narrow prepharyngeal tube. Weakly 
developed but wide esophagus bifurcates into narrow ceca which 
broaden posterior to acetabulum and end blindly between posterior 
testis and posterior end of worm. Testes more or less elliptical, lying 
tandem in anterior three-fourths of posterior half 0f body. Cirrus 
pouch, pear-shaped, containing thick, muscular-walled cirrus, tubular 
somewhat coiled seminal vesicle, and granular prostate gland; pouch 
right or left and anterior to middle of acetabulum. Genital pore right 
or left of median line and anterior to acetabulum. 
Ovary nearly globular, in middle of body right or left of median 
line ; large, compact, well-defined, pear-shaped shell gland between 
ovary and anterior testis. Uterine coils compact, almost entirely 
anterior to ovary, filling region between intestinal ceca. :j:.,aurer's canal 
present; seminal receptacle not found. Eggs numerous, straw colored, 
oval, lid small, without opercular rim; length 0.0805 to 0.1015 mm., 
width 0.042 to 0.063 mm. Vitelline glands coarsely acinous, extending 
from posterior border of acetabulum in continuous lateral masses to 
posterior end of worm; posterior to testis vitelline glands extend 
toward median line but do not coalesce. Transverse vitelline duct and 
reservoir at level of anterior margin of anterior testis. 
Excretory system Y-shaped, with slender median reservoir; excre-
tory pore in median line at posterior end of worm. 
Found in duodenum of host. 
5. Extract of unpublished research by Franklin D. Barker and William C. 
Noll. 
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Ventou'>e orale 
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230 '• 250 µ 
680 )( 700 ~I 
700 LI 
WO X 82011 
270 x 320p 
250 X 450 ;.i 
'i0-60 Y I 05-120 II 
Corps allonge, a~ant ,a plu., grande largcur en arncrc de la ventousc ventrale 
Cuticule couverte tl'epine., Jcpui-. rextrcmite antcncurc du corp,; Jusqu'au niveau du 
te,;ticule postencur . Plakau cephahque reniforme mcsurant .100 ;(. SRO II et por:ant un 
total de 37 epinc" J1-.po,;ces -.ur deux rang., inintcrrompu, dor-;alement (fig . 2): 
Le, epine-, angulaires -;ont dt!\posee" en Jeux groupe-, Je .:inq. comprenant 
chacun deux epines extcrnes ou marginales et trois epine, intcrne,. 
Le" cpine!> t>rale, et ahorah~'> me,urcnt uniformcmcnt I 2-20 11 , . 60-7 5 11. 
Les ep1oes margrnale,; laterale, ct le-. Jeux cpinc, cxterne, Ju groupe de, c1n4 
angulaires sont plu-. grande, et me,urcnt 15-20 µ " 75-R5 11. 
Le-, troi" cp1ne, angulaires intcrnes. plm petites. mc,urcnt I .,-20 11 x 60-70 11. 
Ventousc orate reprcsentant le tiers de la ventOU!>C ventrale . VentOll\C ventrale 
,;ituee dans le tiers antcncur Jc l.1 longueur du corp,; ct occupant a pcu pres la mo1tie 
de la largeur maximum de celui-n 
Appareil d1ge.1tif: prepharynx de 100 p dt' longueur. pharynx glohulcux mesurant 
150 200 II, resophage coun (400 11). ccrca atte1gnant l'extrem1tc po-.terieurc du corps . 
A ppareil genital feme/le : ovaire situe a mi-longueur Ju corps, ovale ct transversal. 
Oviducte et receptacle seminal situes en arrierc de l'ovaire. V1tellogcnes ~omposes d\m 
reseau de gros follicules plus ou moms lohes. "~tendant latcralement depuis le ni,eau 
Ju bord p~terieur Je la ventouse ventrale ju-.qu·a l'extrcmite po-,tfrieure Ju corp, 
Vitelloductes tranwersaux situes en avant du testicule anterieur. Uterus s'etendant dcpu1, 
l'ova1re jusqu·a la ventouse ventrale (soit sur un cinqu1eme de la longueur du corpsl. 
(Eufs nombreux. 
A ppareil Renita/ male : deux testicules globuleux. non lobes, disposes en tandem 
dans la seconde moitie de la longueur du corps. Poche du cirre piriforme anterieure a 
la ventouse ventrale et contenant la vesicule seminale et le cirre. Orifice genital situe en 
arriere de la bifurcation des caca. 
_ ,r,1.klt'' LILii prl.'..:<.:d,:111 ,,,,q'- l·,,u,,·n ,1·cr111e,. cp111t'" c,:ph.1l14uc, d,.,.po~ee, 
,r d,·" 1.111!!, 11,111 t·rr,11111111, d,,r,..1 ..:1n<.:n1 . ,cntPu,c ,entr:1·c pn,cht· de :·c ,trt'm1tc 
r, I lt'llJ, d.i t<'fl" ,,, ,l ,rl \!llll' ,1 1111 1,,:1i;ucur du l,'1.) rr, l t e n a.ant Jc, lt·,11culc, . utcru,; 
11!,! \ ·t-ll,1):.!. lll' \ 'l'IL'llJ.int \ t'r, I ,l\<111I ,lli-<kLt d,: l
0
(\\ ;!lf1.'I , ·nJ14t1<.:nl lllll' ,·,rccc Ju 
11n· /, l,• 11, ,1I,, , 110 RuJ IXllJ 
1'.irn11 )c.., tr~·, n1ll1 1brcu,c, ,:-;p..:cc, dccr,tl, dan, CL' genre . 411:.itre. F. echinol'ephalwn 
~ ud J~i1J 1 ( phi-, lishP. f· i/11<im1u111 1),ct1 l'Jll9 . ru•ph;, ,. 11/1 1 1 utz 1924 et 
'//(/!/( f/11 ' Ir lll/ I lJ:'.4/ \1-:ml hC !lll I '14() n,,u, ,,·mrknt rh1, pH1che, de no-; echan-
11 1, , I !,• Pl1l ,:11 Lllllllllllll ,l\CC Cl'll\-CI 
I I t ,. 1,,ni11..: du 1..nrr, 
I,_. nomhre de, cpinc, CL'pl·.i 14111.·.., '-1 1: 
)11.' I/ I I ll09) n"cn .I c11mrtc 411c Vi I 
~\ I L'' dllllL' fl'-Jll!l'- dl', cr111,•, C1. p'1.d1~l1L'' ,l,ir,.ik, 1,,1t ,, 111r, 1nknL'ltrl'\ a cclles des 
, ptn <-''- !.Jlt·r.dl.', ,'Xt:L'pk cho / crratt< 111 1 1 tpPur :'11L·ndhe1111 19 .. HJ. tl111te, le, epme, ,;ont 
: ~·Ill'/ ccttc L,p.n· ct m, ... ur~nt ll .(l"'O-t 111111 • (l,fllh 1111111. 
(1,1t1Pn de, cpinc\ an!!ula1rc, . 
:·unc p,1r rapp,nt a l'autrc .·t par r.tpport a la 
111ax1111 ~1m du u,rp, ,l1,1111ctrL' \L'nt,n1,e vcntra'e 
a pe11 p, ~- ~g.il :.i :'. ~·ho tl,ute, c,', e,pccc,, . 
Echinostomatidae 
l II, ' 
- OV£R.-
•-· 
hi I a p,1,,1 .. ,n l'' la 1,,rme JI.', !!l,11nl,·, _!!l'll1t..1k, 
~ I ·,·rcn,lue de, , 11ell,1gt•nc, . 
di.,, iflr//111, l'l / . nepl,r,., 1·11,., . 
( ,·pend,tnl / ,·1 l1111,., cplw/11111 
,·nt Jc n,,, par.1,11l', p.11 
,l11ttrtcl/llll , / ;. n,pltr11n.\'/11· l'l /. nraft(U/tl J1tfc-
I I I ,·, Jimen,1,1J1, d,·, ,·prncs pl•llr / '1Cf1l11, •<, 111.1 I ul/ ( I <)241. ne Jonnc pa, k, • 
limcn, .. ,n,. Che, 1:·. dann<·r,1111 l'I / ,., '"""' ,pl,al,1111. elk, ,,ml mfrricurc, a cellcs Jc 
,c.h:intdl,,n,. 
~, 1,·, Jimen.,ion, J,·, cnlf, .. ho/. cl11,1r1cr11111 , ii, nc mc,urcnl quc 53-57µ ,,-
h 4 ~ , / n-///1.,'< ,phc1/u111 11 I.''' n1111w '-!u·.1 I ..:t.11 111'pl1h,Tt.'. l'I llllU, nc ,a, tin, n1 
ucl.l', ,,inr :c, dm1cn,ion, ,It', n:uh. 111 d',1ilkur, yul'ik e,1 ll'tenduc de, \,Jtcllogcnc, 
J l Le, Jimcn,i,111' Ju corps· 1nl,·r1l'lirc, a ..:elle, de nu, cch.in11llon.., che7 I cit\! 111, 
1/11 ct /: ncphrt11·1.1t11 
Rcmar4 uon, enlin que t.. di.1, inc 111111 D11:t1 1409 C\t d~cnt du Bresil chcz un Oiscau 
1r11.:tcment amcncam Cass,nilm w'iraml.l" (V11~ill.1. (/c rendt1e1. ii est done peu prohah1e 
UC Falt,, ne,11om ((1urne~ ). 01!-.eau cndcmique a MaJagascar, heocrgc le meme para-
lc. JI en c,t de 111c11 1t' p, 1 ur I 11,·,,hr, ,, , 1111 11wrph,1lt 1g1qul·n1e11t 11 l , 111, i, he ,k I ii ,. 
nc1w11. J_t'.:flt ..:he, llll 4r,11111.l,11· ,!llJ lu 1 1l1"1 i.:,: , 1r .:lL' llll'lll \111crk ,1in rwphr, 
Hi.f Cl /- ,/11, ,,,, 111111 ,unt f1L'lll -c'lrL' ,, n,111~ me, I unc dl· J'.wtn.- rn .11, 11L 'L "11 
a1~cmhl.1hkml·n1 p.1, de, p.11 .1,11,·, Lk I c1/,,. 11,• 11 ,,,11, dl' \l.1,!.1;.-.. .11 
Fn Ll'flLlu,1,111. n011, ne p,1u,,1n, llkn1J11er lllh ,·lh..11111ll011, 111 .1 / ,/11, 1m 11111 1 111 
nepltri•c, 1/11 qui en difkrcnt p.ir Jc, ,.;,1r.1cll'rt.·, 11101 ph,,IP!!ll.J lh.: , 11 ,1 p,1rt.1111 ·,· I, L{ll L 
, d1JJ1l'll,1111" de, \!p111c, . 111 a / ,., h111011·11l111/w11 J,1;11 IL-, L·.11.1..:t,·r l·, p., rt.1111 ,,11 IL· 
.111J,·, gcn11..1le, ct lcur- .1llJ1L•xe, ne ,llnl pa, ,.;nnnu, . / , ·rr,11I, 11•11 1 l ut1 1 ll24 1 c11t1 11 
't.TJI che, de flllll1hr,·11\ 01,caux .1pp.1rtenant ,,ux l..111 11-i:, ,k, ( ·,,111111h1duc N ,1/l· ,!t1 ,· , 
rcleidm·. h1,·11 <-!lie nwrpholug14uemcnt tr0, pr,ichc Jc nutrc ..:,p..:,·,·. n ,.,, p.i, 1dc11t y 11, 
dfct. k, l',traclere, p,1rt.1111 ,ur k, d1111en,1111i,., de, cp111l', n,,Li... ,e111hkn1 'h'I ' 111 1p ,1r 
nh. pour ..:,1n'iJcrcr LL'' Jeux c,p,·,l''> cnmme ,:-,non~me, et 1llHh prekrll11, J.c11c d 
,trc par.i"tc unc ,·,pL'Ll' flOLl\l'ik- --111e llllll, n,Hllllhlll\ / cup, , ,,11 
bt.-ntion t'Xpt'rim.-ntal.-. 
\1. A. Capron. a <-!lll nnt.- .i, ,: .,,11, ..:cttc e,p~l.L' . a pu rl'ali,cr a l .111.,11 : r,. 
htl·n11on L'Xpcrimcnt.il.: ,I, ..:c par;1,11e a partir Je sc, lllL;l.lLL'f 1,r .. , . , 1 , "''" \ ,. 
11, n1111m1m1411er "''> ,1h,cr.at1on, L'I nou, auton,er a k, r .,,. "' , , 
l 11 ccrta111 n,rn1hre Jc Puhlll)n,·, app.irtl'nant ,1 1 fll·,-L' H11/111111· /1ru11, , , , ,tf .i11 
lU\l'e a Ltn,111Jr1,t.. ,c fl'\t·k1cnt p,'rlL'ur, 111l'la..:crca1rc, J'l-,.;h111,"1,111; .• , , 1, 
cula par ,111e 1.1ralc . . 1 unc p,,uk .!,•111t:,11t; ., un hepat,,p~rncrea, de H /11,11 11 , l l1 
I 1our~ aprc, I wtc,1at11111 ,,,, 1 1111 1, · 1 ,1 rr,·.,enct· d\1.:uh de l r,·m.11,1,k, ,f ,1,, ' 
k, JPnt l'l'\.cf!lu1 ,·,·1 ,t'\lk '''!" .,,,,r, neg:i111 l'l d1' -h1111 1,HJr, ,lpr,·, ' ·• :, , .. ,, 
,urut. Son au1,1p,1c fL\ L'l:i la prc,,·11~c d 1m,· 1rcnta1nl' d'Fch1n,>,tClrne, l,1,.;,11 , ,· ,1.1 :, 
ll!'>IIO 010\l'll l'I p,,,lefll'llf 
I a llh>rph11l,1!-'1L' de c .. ·, I fl'm,1t.-,1.k, l''1 1d,·11t11.!ll<.' .1 ,,·lie: de') e..:hantill,,11 
'l lain, nn1. '""' 1( ,urnc~ 1 (fi!! I· Hi ct k1ir, d1m,·n,1, n, ,ont le, ,u1\.1iik, 
I.onguc111 
I argcur 
\'cntou,e orale . 
Venruu,c vcntrale 
Te,11cule, · antcneur 
po,teneur 
Pod11: du .:irre 
(hairc 
Cl-ufs 
Fpines marginale, dor,alc, 
Epines marginale, larerale., et ventrales 
fpine-. angulaires interne, 
6-6 .. ~ mm 
l.'-1 .-1 llllll 
:!-10 2.'iO 11 ~ 'ii I :1,11 1! 
6 '0-65() 11 I.Ill ~ 111 
-101) IJ -I 'ill 
-1()() 11 4 'll ',{Ill 
'00--1()() 11 -!'iii ,1 
:!tJ0-2XO 11 ',(I l)\(1 
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Echinostoma chlorop()dis cnchin11ans ~h .....wJ...p. i\, BC/5, /4 5 J 
(hi!. I ct~-) 
Troi" "lwc1111<·11,.. de e<· n·r. parasite de Hallid(-:-:. ont {>t{, rccueillis 
le 2 :-eple111hre ] 1) 1.<) • .'1 Horicon \f ar,-h. dans rintPslin d'une femelle 
de Galli,111/r, chlorop11.~ cachi1111a11.~ Uangs . (<• Florida gallinule >>) 
[1\0 d"hote: 1). i\ou,- l<>s cousidfrons comme reprr-scntant une nouvelle 
B 
Fig. I. 
Echirwslomu chloropodis rachinnans n. subsp., 
de Galli11ula chloro11us cachinnans Bangs. 
A. Collen'tte <'rphalique armee de 4-9 epines. 
B. Partie <l'armature «run individu portant 
sou,; - <'-"l'•'<·c d' Echinostoma 
chloropodis (Zeder) Dietz, les 
caracti·rcs differentiels utili-
sr-s par Lt'HE (1909, p. 68) 
et tire;; de la redescription de 
DIETZ (1910, p. 314-318) ne 
repondant pas a ceux que 
nous avon;, ohservc<s. 
Ces (•,.i ·rnplaires mesurent 
7 ,3., .'1 <) 1111n <l<' longueur et 
0,81 a 0.87 mm de largeur au 
niv1·a11 d, .... izlandes genitales. 
La cuticul<' apparait inerme. 
La l'ollf'rt>tle cfphalique, 
reniformc, large de 600 µ, 
est normalcment armee de 
4 7 epine,; disposees en deux 
rangee~ alternantes ct dont 
deux pairc . .a; constituent 
chaque groupe terminal 
[4 + 31J '- 4]. Les epines mar-
ginal1·, mcsurent 50-64/20-
23 I' ; I,·, <Jlia1 re terminalet1 
soot plu" gr,111des: Jes deux 
inffro - <'~ t t'nws at tt-ignent 
65-7.j 27-30 ,11, les ,l1·ux su-
pero-interrws 65-7:l :.!h-28 /l, 
Sur l'<>x<'mplaire rcpreseutf par la figure 1 A ct dont la c11lln1•ttf" se 
presenlait <l<' face. nous avons compte 49 epim·s p . 41 }•t]; I,·~ margi-
nalt>s sont J,,gere11w11t piriformcs. 
La "entouse hmTale a un diametre mo yen dr 2-Hl ."· le pharynx de ' 
193 I'· L'acctabulum, infundihuliforme, situe au mili.-u du premier tiers 
du corps ( J:j-20; 100), a des dimensions compri,-.,·, .-11 tre 900-960/660-
670 µ. 
L'ovaire, spheriqw· ... ,. I rouve un peu en avant du miliPu <lu vcr 
(43-47/100): ii me1-,un· :i,:,11 ,, ,le 1liametrc. Les follicult-s , it,·llogenes, 
dont les plus !,!rands n'n.,·,•d, ·nt pas 90 ,u, s' etenrlc11t prt':-<flH' ju,.;qu'au 
niveau du bord postfricur d,· l'acetalmlum, debordant d1·s d1arnps late-
raux ou ils sont acc1111111l,;,.. pour s'affrontt'r dans IP champ 11u-dian et 
rendre impo,.;sil,l1· l"ol,:-t•n a Lion dC',- t1·sticulcs. La poche du ,·irre. ovale, 
anUro-dor-.al" par ""Pl'""' .'i ra<·1·tahulum. 111e,-ur1• :3-t.0--WO 170-180 µ; 
elle contient urn· , (-,..icule s,~mi11alf' o, oi'd<' (180 ] :rn ;,) t•t 1111 l'irre tor-
tueux. 
Lrs <eufs ont co11111w dimt>nsion,; 9;1-108/65-72 /'· 
La nou, ell,· ,11u,-1•,p,'-r1· s1· di,-tingue d' Fchi11nstf111111 chloropodis 
(Zed,·r, 1800) Dil'l1.. )<)Ill/. par 11\s dimension,; 11t'tlr111<·11t plus elen~es 
des epinc" d,· la 1·11ll1•n •1t1• ,·t'pliali<pw (hi,·n qui· la taill,· du ,1·r soit 
un peu plu" ,,,·tile). par 1"1·'\.ten,-iun d1•,; /;!:lande,.; , it1·1lo!,!1\11<',.. qui cnva-
hissent It' d1.1111p ,111:dia11 f't masquent le ,; organc;; g,:nitaux. 1·11fi11 par le 
diamctre 11111i11dre des 1'11llic11l1,•.,, 
I-'. ,-1,1,,,,,p,uli., (/..-d.) 
-,--
1 <Lq,ri-, lhETI. 
---------, , -
Longueur du , rr . . 
Epines maririnalr-: 
orales. . . . . 
aborales 
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fig. 2. Echinostoma chloropodis cachin-
nans n. !<Ubsp., de Ga/linula ch/oropus 
cachinnans Bangs. Longueur : 9 mm. 
·- -- . 
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Echinostoma chloropodis (ZEDER, 1800) DIETZ, 1909 (Figs. 3 and 4) 
Host: Gallinula chloropus cachinnans Bangs, Florida gallinule. 
Location: Small intestine. 
Locality: Bonnet Carre Spillway, Louisiana (new locality record). 
Discussion. DuBOIS (1951) named and described a subspecies of 
Echinostoma chloropodis (ZEDER, 1800) DIETZ, 1909, E. c. cachinnans, 
from Gallinula chloropus cachinnans in Wisconsin. This material differed 
from the European form in size of the collar spines, disposition of the 
vitellaria and size of the vitelline follicles. E. chloropodis from European 
Gallinula chloropus and Ortygometra porzana bears a total of 4 7 crown 
spines, 39 marginally positioned and 2 pairs of spines on each corner. 
DuBOIS (1951) reported that the North American subspecies may 
possess 4 7 or 49 spines ; in the latter there are 41 marginal spines. HERBER 
(1961) reported E. chloropodis from Fulica americana in El Salvador, 
Central America. His specimens possessed 47 crown spines. His figures 
and measurements for E.. chloropodis fall within the ranges observed by 
320 RICHARD DICK LUMSDEN and JAMES ALBERT Z1scmrn: 
us. Two echinostome trematodes, agreeing in all details with E. chloro-
pod1:s, were recovered from a Florida gallinule collected at the Bonnet 
Carre Spillway, Louisiana. These trematodes can be readily distin-
guished from E. attenuatum n. sp. from king rails, Rallus elegans, at the 
same locality by the number and arrangement of the crown spines, size 




Echinostoma chloropodis philippinensis Tubangui, J 932 
(Fig. 33) 
The following description is based on two worms recovered from the intestine of one 
specimen of GalUnula chloropus collected from Balloki Headworks area. 
The body of the worm is elongated with maximum breadth at about the uterine 
region. There is a well-developed reniform head collar bearing 46 to 47 spines. Four of 
_ these collar spines on each side constitute the corner group. The · dorsal _cephalic spines 
are the smallest in size. The body spination extends to the acetabular level. The oral 
sucker is subterminal. The ventral sucker is nearer the anterior end and is 3 to 4 times as 
large as the oral sucker. The prepharynx is absent. The pharynx is slightly smaller than 
the oral sucker. The oesophagus is moderately long. The intestinal bifurcation is just in 
front of the ventral sucker. The intestinal caeca extend to near the posterior end of the 
body. 
The testes lying in the middle third of the body, are tandem, anteroposteriorly 
elongated and with slightly indented margins. The two testes are subequal in size. The 
pyriform cirrus pouch is relatively smaller and is anterodorsal to the ventral sucker. The 
cirrus pouch encloses a well-developed vesicula seminalis, pars prostatica, ductus 
ejaculatorius and an armed cirrus. The common genital pore is a little in front of the 
anterior testis and median in p:>sition. The uterus is fairly extensive, intercaecal and lies 
between the anterior testis and the ventral sucker. The follicular vitellaria are almost 
entirely .extracaecal, between the ventral sucker and posterior end of the body. The eggs 
are oval, light yellow, large, operculate and embryonated. The excretory vesicle is 
Y-shaped. 
MEASUREMENTS 













Host: Gal/inula ch/oropus 
Location: Intestine 
~ 
6 . 660 - 10 . 900 
0.818-1.332 





0. 757-0.909 X 
0 . 606 - 0 . 909 
0.176-0 .245 X 
0.127-0.186 
0.333-0.454 
0 .264-0.454 X 
0 .264-0 .424 
0 . 606 - 0 . 909 X 
0.212-0.363 
0 . 606 - 0. 818 X 
0.242-0.363 
0. 104 - 0 .107 X 
0.071-0.76 
Locality: Balloki Headworks area 
- - - DISCUSSION 
The specimens under study closely resemble Echinostoma chloropodis philippinensis 
Tubangui, 1932 and have been identified as such. However, this species is being reported 
for the first time from Pakistan. 
~ -~--- -- ~ -
MEASURJ:MENTS 














Host: Rita rita 
Location: Gall Bladder 
3 , 030 - 8 . 877 
0.454 -1.0118 
0. 166-0.294 X 
0. 156-0.254 
0 .137 - 0. 294 X 
0.137-0,303 
0.030 
0.081 -0.156 X 
0.081-0.147 
0. 058 - 0. 166 
0 .156 - 0. '264 X 
0.117-0.343 
0.107-0.470x 
0. 080 - 0. 225 
o. l96-0.696x 
o. J47-0.606 





Localities: Sulemanki Headworks (river S~tlej) 
Panjnad Headworks (river Panjnad) 
Balloki Headworks Lahore (river Ra.vi) 
DISCUSSIQN 
• ·.,. • -\ ""I' .' • • 
The present material resembles Opisthorchis pecfice.llatus Verma, 1927 in all essential 
features and is identified as such. 
-- -
~ .i'i-\\;~,t~r,,,:."'!i,~~~--.,,.'4;ff,:~, , -::·~· 
, . . 
2. Ec&INOSTOIIUM COALITUM Barker and Beaver, 1915 
(Figs. 3, 4, and S) 
Sl'cifk.tlit,poa,: Body eloapaed, slender, lZ..30 mm. Ions by 5(j(),,. wide at 
aedaba111111 and 650 ,. midway between acetabulum and onry; anterior end of 
body more paidted. · CuticuJar spines could not be detected on our material, 
althoueb they could have been lost in mounting the specimen. Oral sucker 
subterminal, nnilcular, 220 P. in diameter, sufrounded bf well defined collar 
that shows a few of the characteristic spines of that organ. Collar 480 P. wide 
and bears onJy 11 spines, the other ones being lost in preparing the specimen ; 
those praent measure from 61 to 80 p. in length and are arranged in an alternat-
ing row. Prepharynx 120 ,,. long, leading to a muscular pharynx that lies below 
the level of the collar. 
0
Pharynx 200 µ. long by 230 µ. wide, appears as a dense 
mass of muscle fibers forming a compact U about the digestive tract. Esophagus 
680 P. long. a slender tube that bifurcates into the two ceca well in ad+.utce bf 
the acetabulum. Ceca extend laterally around ac.etabulum and continue on 
lposteriorly to end blindly about 130 µ. from the posterior margin of the body. 
Ac.etabulum muscular, 870 µ. long by ~ZS µ. wide, placed 1.52 mm. behind anterior 
margin of body (about one-sixth the body length from the anterior end). 
Ovary slightly oval, 490 µ. long by 580 µ. wide, just in the posterior part of the 
anterior half of the body, 3.35 mm. behind the acetabulum. Shell gland as large 
as or larger than ovary, immediately behind ovary. Uterus greatly convoluted 
in ascending from shelt gland up to genital pore, filling most of the space be-
tween the ceca from the ovary to ·the acetabulum. Distal end of uterus forming 
metraterm which has a glandular• wall ; about as long as cirrus pouch. Genital 
pore median, immediately behind bifurcation of ceca, 390 µ. in advance of 
acetabulum. Ova numerous, operculated, 110 to 150 µ. long by 70 to 90 µ. wide. 
Vitellaria follicular, from a level 700 µ. behind acetabulum to posterior ends 
of ceca, mainly laterally in body down to caudal margin of caudal testis then 
filJing moet of the body to their posterior limit. Transverse yolk ducts converge 
to form smaJI yolk reservoir at caudal margin of shell gland. Testes in tandem, 
median, very narrowly separated from each other ; anterior testis immediately 
behind shell gland, 480 µ. behind 'bvary, 810 P long by 580 p. wide; ,posterior 
testis 35• P. behind anterior testis, with slight constriction in its middle, 890 µ. 
long by 530 P wide, 3.58 mm. in advance of caudal margin of body. Cirrus 
pouch almost entirely in advance of acetabulum. may reach to level of an~erior . · 
third of the sucker, almost globular in shape, with a greatly coiled and somewhat 
dilated seminal vesicle, a narrow but elongated pars prostatica- which bears 
numerous prostatic gland c.ells, a short ductus and cirrus;. cirrus pouch 870 µ. 
long, lying to left of acetabulum. . · . ·. 
Host: Didelthis virginiana Kerr. 
Habitat: Stomach. 
Locality: Evanston, Illinois. 
Remarks: Only a single specimen of this species was taken from the removed 
stomach of an <>;ossum in Evanston, Illinois. It is most li~ly that a part of 
the intestine had .been removed at the same time so that the fluke actually came 
from the duodenwn rather than from the stomach. 
It is wtfortunate that only a single specimen of this species was available for 
study since it has certain characters that are applicable to two of the species 
collar and the arrangement of the few collar spines that have remained in 
positica after mounting. Original. Fig. 5, EcltiJtOIIDMtl• coolit.M Barker 
and Beaver, 1915. Ventral view of the area of the body about the genital 
pore and cirra aac. Original. 
s 
~ 
.· · ·:. :;:'''~?::; ·. :· · · . . . · .;: ~:$~~1~~~i: 
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Echinostomwm coalitum Barker and Beaver, s-p-;-nrn;. 3 (Plate 1, 
Fig. 1). 
Twenty-two specimens of an unusually large trematode were found 
among several hundred specimens of different species of trematodes 
in the intestines of forty-six muskrats. The condensed description 
of this species based on the specimens obtained is as follows : 
Body much elongated, flattened dorso-ventrally, tapering posteriorly, 
slightly tapering anteriorly. When alive, color reddish or creamy, 
body very flabby. Length 22 to 30 mm., width at level of ovary 
1.5 to 2.3 mm., at level of acetabulum 1 to 1.4 mm. Anterior part 
of body covered with minute spines. Well-defined reniform collar 
surrounds oral sucker. Collar has wide shallow or deep narrow 
indentation in posterior edge of ventral surface and bears 35 spines 
arranged in single or slightly alternate rows, 25 large spines on rim 
and 5 smaller spines on each lappet. Oral sucker circular, terminal, 
0.37 to 0.46 mm. in diameter. Acetabulum at level of second anterior 
sixth of body, pouch like, strongly muscular, 1.37 to 1.60 mm. long 
by 1.12 to 1.32 mm. wide. Opening of sucker circular, very large, 
0.72 mm. in diameter. Mouth and pharynx separated by tubular non-
muscular prepharynx, 0.2 to 0.3 mm. long. Esophagus 1.03 to 3.2 
mm. long. Intestinal ceca tubular, slightly undulating, increasing 
in caliber toward posterior end of body where tq.ey end blindly. 
Testes close together in median plane, at third fourth of body, one 
testis directly behind other; elliptical; anterior testis entire to four-
lobed, posterior with smooth or undulating margin. Cirrus pouch large, 
gourd-shaped, with base to right or left at level of anterior third of 
acetabulum. Cirrus pouch encloses tubular, U-shaped seminal vesicle, 
voluminous granular prostate gland and large muscular-walled cirrus. 
Genital pore a little anterior to anterior margin of acetabulum. 
Ovary ovoid, margin smooth or undulating, transverse, median, in -
anterior part of posterior half of body. Shell gland well defined, 
posterior to ovary and slightly larger than it. Seminal receptacle and 
Laurer's canal not evident. Yolk glands voluminous, of small spher-
ical follicles, masses continuous, in lateral are~s, extending from 
slightly caudad to acetabulum to extreme posterior end of body where 
they coalesce in the median plane, completely filling body _ posterior 
to testes. Transverse vitelline ducts and reservoir present at level 
3. Abstract of unpttbli~hed research by Franklin D. Barker and Chester A. 
Beaver. 
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of shell gland. Uterus median with densely coiled transverse tubes 
extending from anterior testis to genital pore. . 
Eggs numerous, oval, light brownish color, 0.104 to 0.108• mm. by 
0.067 to 0.070 mm. Lids small, opercular rim absent. Excretory 
reservoir tubular, in median plane of posterior part of body, forming 
a large bulb-like reservoir at extremity of body; excretory pore ter-
minal, median. 
Found in duodenum of host. 
-
. . .: .· . . . : ·:•'''??"~::,~·'.~ ,, .. ' ... ,:· 
' - , 
Echinostomatidae 
Echinostoma donosoi Nasir, 1964 
Experimental host: Domestic pigeon 
Natural definitive host: Ara mus guarauna (L.) Phelps and Phe lps, 
• 
11 11 ki 11 a snail eating bird known as mp n 
F',eoM N111S11t ~fJt> M11tt.VA1.r,
1 
If&./ 
Geuus E,·h1'n()~ltJma Rudoiphi, 180D .~ell.m Dietz (H)Og; 
HlW) emend. ~lendhcin (1943). Shape of the body i:s t~·pical 
of other SJ;ecief.; of ·U1e genus. Length d{ UH' 1w<ly varie!-> from 
~~Ji27 - J.370 nnd wi<lth from 0.702- 1.G:n. Thl~ greakst wi<ltli 
is invariably. in the lf'sticular region. Posterior end of the hotly 
may be produced into a conical protuberance. Tht.. cu ticu'lr~ , 
spinutiou is nncqual jn <listribuhun. \ 'C'ntrally spines m ny t \ -
tend only slightly posterior .to po.s terior border of po~terior tes• 
tis, but dorsally they are limited anterior to the anterior border 
of ventral sucker. The collar is well developed, measuring 
0.325-0.379 in transverse diameter and beset with a row of 
31 collar spines. The collar spines are arranged in n coritinuos 
series unin terrumpted dorsally hut interrupted ve~trally in 
, the pharyngeal region. Of these 31 spines there is a group of 
4 angle spines, located at each lateral side of the pharynx. Two 
spines uf each angle group are oral and 2 aboral in position. 
The median spine of <lorsal ~cries is ahuralJy placed and mea-
sures 0.036 - 0.039 in length. The ahoral lateral angle spine 
varies 0.045 - 0.053 in length. The n•st of the spines measure 
0.0-!8 - 0.057 in length. The oral sucker is _rather weak Jueasu· 
ring 0.117-0.127 by 0.10"1-0.l l 5. The protrusihle ventral sucker 
i~ heart-shaped aud measures 0.611-1.!79 in diameter. It is lo-
cated at a distance of OA2n - O.:'lD:l from extreme anterior end 
of the body while its location from U1e posterior end varies 
2.lH7 - 3.630. The prepharynx measures 0.01:i - 0.031 in length. 
The muscular pharynx is antero-posleriorly · elogate, measu-
ring 0.111 - 0.185 by 0.087 - 0.169. The esophagus divides imme-
diately anterior to the ventral sucker and the ceca extend 
almost lo posterior end of the body. The ovary is spheroidal, 
0.Hi9 - 0.182 in diameter, not lobe-d, median, and located at 
rlistance of 0.598 - 1 A7!) from posterior border of the ventral 
sucker. The true recepta-culum seminis, Laurer's-eanal, ootype 
and receptaculum seminis uterinum are present. The uterus 
is intricately coiled and the muscular metratetm after traver-
sing right side of the cirrus sac opens through a female genital 
pore iIHo a common genital aperture. The eggs are yellowisth. 
operculate, and the extra-uterine eggs measure 0.105_ -0.126 
1Jy O.OG7 - 0.0',2. They are uot emhryonuted when discharged. 
Mehlis' gJ and is diffuse, 0.130 - 0.186 by 0.182 - 0.293, and lo- 1 
cated al a distance of 0.026 - 0.037 from the anterior testis. The 
-vitelline folJicles of two sides arc almost entirelv non-encroa-
ching upon intercecal space and stop short of~ the posterior 
border of the ventral sucker, rarely extending· as far as sligh-
tly antel'ior lo posterior hordcr of the yental sucker. In the 
post-testicular region a few follicles may exknd into interce-
cal space hut follicles of the two sides are never confluent. 
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The transverse vitelline duct occupies posterior half of the 
l\lehlis'gland. The common vitelline duct opeus on the left 
side of ootype. Posteriorly, tl1c vitelline fol]jcJes terminate 
with posterior terminations of intestine but never extending 
to extreme posterior end of the body. Post-ntelline space va-
ries 0.169 - 0.257 in length. The testes are entire, median, tan-
,fem and the anterior testis is ahvays smaller than the poste-
rior testis measuring 0.351-0.46 by 0.HJ5 -0.271, lying at a dis-
tance of 0.143-0.270 from posterior border of the ovary. The 
posterior testis measuring U.390 - 0.57-1 by 0.193 - 0.307 lies at a 
distance of 1.118 - 1.126 from posterior end of 1he body. The 
intertesticular space v1Hi<'s from nil - 0.1:-c The cirru~ sac is 
muscular, somewhat pyriform in shape, mea::;uring 0.210-0.330 
by 0.105-0.165, and bulk of it lies <lorsally about mi<ldle of 
the ventral sucker, never extending more than one-eigth of its 
length from anterior Lorde.r of Lhe ventral sucker. Posteriorly, 
the cirrus sac may extend ahuu t halfway in post-equatorial 
region of ventral sucker. The Sl'lninal vesicle contains a swo-
llen basal region and a coiled narrow 1:1nterio1· region. Several 
prostatic glands open in a spindle sJwperl µar::1 proslatica. A 
coiled ejaculatory duel emerges from anterior end of pars 
prostatica and c,pens through a male genilc1l apt:rture into the 
common genital pore. The vasa cffe rc1i tia en1cr independen-
tly at posterior end of cirrus sal'. The cirr11:s i-; unspined and 
may attain a length of o.:J8h. The co111mo11 genital pore is 
ven tl'al, bifurcal and m~~surt:s 0.Ul3 - 0.U21 Ly 0.021 -0.03. The 
excretory Yesicle is tubular ai1d l1as th1 ee branches on each la-




Echinostomum emollitum Nicoll, 1914 
Host: Centropus phasianus 
Loe. : N. Queensland 
Ech1nostornat1dae 
Ech1nostomat1dae 
Eoh1nostoma grac1le ViguQras,1944 
Fie. 1 
Echincn,t,>t1w !(rncile n. sp. dt" Fulica ccrribaea 
... 
' ~-\>~·;:,:~~:,"\ ~-. -,~.' 1 :, 
Echinostornum hilliferurn Nicoll, 1914 
Host: Porphyrio melanotus 




~:: -~ , 
;~· :.~~ 
i,-~. i.: 
i 6 .1 
' . . 
•~ .. : ~ I .. 
. ' . .'t '' . . . . l 
Sch1nostoma ko1sarens1s Ablasov & Iksanov,1958 
This speciesdiffers from E.chasma, s.echinocephalum, and~-
E.govindum principally in the smaller siZe of the body (length 
1.07 to 1.3 mm.,maximum width 0.25 to 0.33 mm.) and organs, 
and the number (36) and size of cephalic spines (dorsal and ventral 
spines 0.033 to 0.035 mm. long; lateral spines 0.037 mm.) 
Host: Larus rid1bundus 
Lake Issyk-Kul, USSR 
a 
I'm:. 2. Echinostoma /.;()isarensi:; no,·. sp. 
a - a .tora.11h111.11"i ;tm:i;; 6 - Map11Ta 
pa31\ll'pa1,u1 TeJta, 11cex opra110ll II \ll'lll,IJIIIM 1-0Jill'!CCTBO~I roJIOBHblX muno 
(roJIORHhle umnLt y E. eclii,wccphalum 37, a y nouoro 36. -Y E. echinocep 
alum Ha yrJIOBhIX :rnnaCTJIX pacnOJH\falOTCH 110 JlHTll mnnon, a \' onHChIB8 
J',101'0 811,Aa llO <JeTbIJll'; ()'f }:'. goi·tfl(/um Moghe, 1932 Oil OTJ1ll'-l3l'TC~ ~teHbIDHM 
(n 11eTwpe paaa) paar.il'pal\111 Te.rm H J~pyrux opranoB. roJIOBHLIX mun 
y R. goi•indum 32, Tor,1,a 1,al\ y onncaH11oro mtJ].a - 36, npl111e!lf oBB r 
paa;:i.o 60.111,mNo pa::rnepa. 
f.'chinostor,111 !',p. (p11c. 3). -Y oAIIOH cepon\ci-,011 noramm B TOHKOM OTA 
Kllllll''IJIUl<8 Haii;\f'IIO ;> :rn3. Tpe:-.taTOA, y nOTOpMX fOJIOBHbl0 mnnhl Bhlll8Jl 
8 IlO:tTOMY Mbl ue Wff,111 ux onpe]].eJIHTb AO BllJ].a. 
Paryphostomu111 n11/iatum (Dujardin, 1845). Hanll,en B TOHKOM OTA 
1<umcqnmrn y 0A1101 11 (10.H,111oro 6a1rnana n nom111ecTBe 10 a«3. 
IS 
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Echinostomum lahorensis Bhutta and Khan, 1974 
Adult 
Th~ following account of the adult (Fig. J F) is based on IO egg-dis-
cha~gmg flukes obtained 7 days after they attained maturity, collected 
?urm~ the pos!-mortem studies of an experimental host (chick) from its small 
intestine. 
T~e fluke is elongated anteroposteriorly and flattened dorso-ventrally, with 
maximum breadth at about the uterine region. The tegument is beset with 
numerous backwardly directed spines. Dorsally the body spination extends to 
the anterior level of the acetabulum, while ventrally it extends to the level of the 
posterior t~stis. The density of the body spines becomes gradually sparser 
anteroposteriorly. There is a well- developed head collar at the anterior end. 
The head collar is reniforrn. There are 45 cephalic spines out of which 5 on 
each side belong to the corner series. The oral sucker is almost spherical and 
subterminal. The ventral sucker lies at a distance of 0.625-0.636 mm 
from the anterior end of the worm and is about four and a half times as large 
as the oral sucker. The prepharynx is very short. The pharynx is oval and 
almost equal to the oral sucker. The oesophagus is moderately long. The 
intestinal bifurcation is immediately pre-acetabular. The intestinal caecae 
terminate near the posterior end of the body. 
The gonads are in the post-ace tabular region of the body. The testes are 
longitudinally oval in outline, tandem and have an even surface, with an inter-
testicular area of 0.078-0.176 mm. The anterior testis is immeoiately pre-
equatorial, while the posterior testis is always post-equatorial in position and 
larger than the anteri'or one. The cirrus sac is pyrifrrm and lies dorsal to the 
ventral sucker occupying its anterior third in the specimens fixed without pressure 
but in the material fixed under pressure the cirrus sac becomes displaced and 
comes to lie on one side of the ventral sucker depending on the direction of the 
pressure. Enclosed within the cirrus sac are a well-developed vesicula seminalis, 
a ductus ejaculatorius, a well-developed pars prostatica and a cirrus. The 
genital aperture is immediately pre-acetabular. The ovary is almost spherical, 
median and lies a short distance in front of the anterior testis. The follicular 
viteIIaria extend from the level of the posterior margin of the ventral sucker to 
near the posterior end of the body. The follicles are largely extracaecal but a 
few may surround the caeca or even extend into the intercaecal space and may 
become confluent. The uterus extends between the ovary and the 'posterior 
border of the ventral sucker and is thrown into 10-15 intercaecal coils.' The 
eggs are numerous, large, oval, yellow, operculale and unembryonated. 
The measurement., are given in Table III. 
TABLE III.-MEASUREMENTS {IN MM) oP THE ADULTS OP Echinostoma lahoransis, 
NEW SPECIES 
Body iength S.393-7 .S15 
Body breadth 0.909-0.999 
Collar across 0.4S0-0.490 
Cephalic spines 0.058--0.73 
Oral sucker 0.166-0.176x 0.166--0.176 
Ventral sucker 0. 757-0. 818 x 0. 57S-0.636 
Prepharynx 0.017-0.045 
Pharynx 0.1S6-0.166x 0.127-0.137 
Oesophagus 0.196-0.245 
Ovary 0, 264-0. 294 XO. 303-0. 372 
Shell gland 0.235-0.362x 0.24S-0.313' 
Anterior testis 0.392-0.636x 0.245-0.303 
Posterior testis 0.490-0.636x 0.212-0.303 
Cirrus pouch 0.294-0.323 X 0.166-0.196 
.Bas 0.067-0.127x0.0S0-0;071 
• • r .,, ~ ·.. ,. i. • 
Echinos tomatidae 
. ' .. ·:· ,· · __ ._·. ... . . . : ·: _./!'·~~ ;\_.';_·-,. ~-~;. ~ :•: 
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DISCUSSION 
From amongst the species of the genus Echinostoma, possessing 45 cephalic 
spines, Echinostoma necopinum Dietz, 1909; E. siticulosum Dietz. 1909; 
E. alepidotum Dietz, 1909; £. condignum Dietz, J 909; E. ch/oropodis (Zeder, 
1800) Dietz, 1909; E. ch/oropodis cachinnans and E. chloropodis philippinensis 
can be differentiated from the present species in having 4 corner spines. 
E. corvi Yamaguti, 1938; E. hi/liferum Nicoll, 1914 and E. travassosi Skrjabin, 
1924 have deeply lobed or irregularly shaped testes. E. dietzi Skrjabin, 1923 
has 6 or 7 corner spines. E. gotoi Ando et Ozaki, 1923 has 6 corner spines 
E. exile· Lutz, 1924 develops in Columba /ivia, whereas the present species never 
developed in this host. E. australasianum Nicoll, 1914 and £. bancrofti 
Johnston, .1928 can be separated from tlie present species in having a different 
arrangement of head collar spines and in having different measurements. 
In the arrangement and number of the collar spines the present species comes 
closest to Echinostoma attenuatum Lumsden and Zischke, 1963 but the outer 
aboral spine in the present species is distinctly larger than the others. The 
present species also differs from£. attenuatum in the shape and size of the testes, 
the size of the cirrus sac and in that the cuticular spines are not arranged in 
tr.ai:lsverse rows. The life cycle of E. attenuatum is not worked out. Hence 
its larwl stages can not be compared with those of the present worm. 
Echinvstoma hystricosum Lie· and Umathevy, 1966 has 47 collar spines with 
6 corner spines on each side. It further differs from the present species in having 
a cercaria with fin-fold on its tail, although it bears spine-like structures at the 
posterior border of the oral sucker. In view of these differences it is concluded 
that the spt>cies under study is new to science and the name; Echinostoma 
/ahorensis is proposed for it. 
. . . , ' 
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0 ·1 mm 
Fig, 1. J.Echinostoma lahorensis, new 11Pccies; A, miracidium; B, miracidium; 
epidermal plates ; C, redia ; D, cer~aria; E, cyst; F, adult, 
Echinostoma londensis Khan, 1961 
ADULT 
Echi11nstomu lo·11done11sis ~ KHAAI, / f/J,/ 
(Figs. 6-9) 
The geneial shape of the body is elongated, dorso-ventrally 
flattened, with the greatest width usually in the uterine region, but 
sometimes in the region of the ventral sucker. 
There is a well-developed collar at the anterior end. The collar 
is continuous over the dorsal side and bears 37 spines (Fig. 9). 
Five of these collar spines on each side constitute a corner group, 
with three oral in position and two more deeply set and aboral. The 
outer aboral corner spine is always larger than the rest. There are 
4 lateral unalternating spines on each side. The 19 dorsal spines -are 
arranged in two rows of alternating spines, the oral series with 
IO spines and the aboral series \\'ith 9. The rows of dorsal spines 
are continuous over the dorsal side. The aboral dorsal spines ate 
continuous with the lateral spines. In properly fixed specimens, 
which were fixed soon after the dissection of the host, the numher 
and the arrangemenl of spines was round to be constant. 
The body spination exteuds from j11st behind the collar to the 
level of the vrntral sucker on the dors::d side and to the posterior 
testis or sometimes slightly beyond on the ventral and the lateral 
sides. 
The oral sucker iJ sub-terminal, with ·a uniform edge .10 its 
aperture and is followed by a very short prepharynx, which is usnall _v 
completely hidden in whole mounts. The nrnscular pharynx is well 
developed and only slightly smaller than the oral sucker. The 
pharynx is usually longer than broad. Tlic or•sopk1gus divides j 11st 
in front of the Yentral sucker ;rn d th(' ca t·ca extend nea rly (., th e 
posterior end of the body. The ventral :--uckcr i:-. ,tbout one sixth to 
one eighth of the body length from the anterior end, and about 
two and a half times the size of the oral sucker. The edge of its 





I rn m 
O·lmm 
The testes are tandem' and nearly spherical to ovoid in shape in 
specimens fixed without an~, pre~sme. In specimens fixed under 
pressure, they invariably become' morf' or less lobed . TJ, ,,y are 
locateJ in the posterior half ul the middle third of the body. The 
anterior tesfr, is sonwwh,tt :,;m:ii ler t lia11 the posterior . Th t> p_vrilo11 11 
cirrus sac (Fig . 8) is muscular .111d alwa:,·s li es dor ,-, .d to tilt' , cn tr,d 
sucker in specimens hxPd \\'ith uut any pn's~.me, but in those fix ...:d 
under pressure it comes to lie to the right-side of the ventral sucker. in , 
size the' cirrus sac is as long as or slightly smaller than the ventral 
sucker but less broad. The seminal ve~icle is well developed and 
coiled. The pars prostatica is voluminous and the muscular, unspined 
cirrus when fully protruded may be even longer than the cirrus pouch. 
The ovary is situated just behind the equator and is spherical 
in shape. The diffuse shell gland is well developed and nearly the 
same size as the ovary. J'he uterus has 8 to 10 coils up to the ventral 
sucker, after which it runs alongside the cirrus sac and opens into 
a common genital aperture, which is immediately post-bifurcal. 
A proper common genital atrium is not present. The vitellaria are 
in !he shape of small rosette-like clusters, extending from just 
behmd the ventral sucker to near the posterior end of the body. 
In front of the anterior testis the vitellaria are extracaecal. Behind 
the testicul~r region, they extend into the intercaecal space, but 
never meet m the middle. 
COMPARISON OF EcHINOS TOMA LONDONENSIS n.sp. 
WITH RELATED SPECIES 
The species of the genus Ecfli11ostoma Rud., 1809 exhibit a 
remarkable morphological uniformity. In comparing the present 
species, particular emphasis has been placed on such characters 
as the number and the arrangement of the collar spines and the 
proportion between the two suckers as suggested by Beaver (1937), 
on the size of the collar spines which has been used by Y amaguti 
(1933, '34) and Bonne, Bras and Joe (1948) and on the differences in 
the larval stages. 
After excluding the species which have been regarded as syn0nyms 
of Echinostoma revolutum (Froel., 1801) Dietz, 1909, 7 species remain 
to be compared with the h ematode under study. 
E. ralli Yamaguti, 1934 and E. goldi Oschmarin, 1956, have a 
group of four and six corner spines oh each side respectively and 
also differ from the present . specier in having a different proportion 
b_etween their two suckers. Similarly, E. sp. Sadovskaja, 1952 has 
a different proportion between the oral and the ventral sucker. The 
arrangement of the collar spines in this species has not been described 
in detail, but the figure shows a group of 3 c0rner spines on one 
side and only 1 on the other, an arrangement quite different from the 
present species. 
E : revolutum tenuicollis Baschkirova, 1941 ; E. lindoensis 
Sandground and Bonne, 1940; E. robustum Yamaguti, 1935 and 
E. stromi Baschkirova, 1946 all have larger collar spines than in the 
present species. E. revolutum tenuicollis, E. lindoensis and 
E. robustum also have a different proportion betw~en the two suckers, 
while in E. stromi the pharynx is less than half the size of the oral 
sucker. E. lindoensis can also be separated on the differences between 
the cercarial stage and that of the present species (Khan, 1960). 
E. revolutum differs from the present species in having six lateral 
spines on each side, in having a different proportion between the 
two suckers and in the larger size of the collar spines. Cercaria of 
E. revolutum can also be easily distinguished from Cercaria 
londonensis. Furthermore the present species failed to develop in 
rats while E. revolutum re~dily develops in them. 
On the basis of above comparison, the present species is regarded 
as new and the name Echinostoma londonensis is proposed for it. 



























0· 15-0· l 95 X 0· 135-0· 18 
0·015-0·048 
0· 12- 0· 165 X 0· 12-0· 135 
0·225- 0·345 
0·36-0·51 X 0·39-0·5 
0·295-0·42 X 0· 18-0·27 
0·12-0·21 X 0·165-0·255 
0·195-0·33 X 0·195-0·285 
0·24-0·375 X 0•21-0·27 
0·040-0·046 X 0·013-0·016 
0·043-0·050 X 0·013-0·016 
0·043-0·046 X 0·013-0·016 
0·040-0·046 x 0·0 16 
0·050-0·060 X 0·016-0·023 
0·046-0·053 '< 0·013-0·016 
0·05-0·063 X 0·016-0·020 
0·046-0·056 X 0·016-0·020 
Ech ino sto mat 1dae 
Echinostoma mult1sp1nosum V1gueras,1944 
0 
Ech1nostoma niloticum Odhner, 19lt 
Ech1noqtomat1dae 
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Ech1nostomat1dae 
Ech1nostoma nudicaudatum Nasir,1960 
Experimental Final host: pigeon 
~ 
AdaJt (Figs. (> to 12 l .._ 
• Ba~ on oh~rvations of 17 e&it-di:,;charging adult~ fixt>d in ht,t Gi), .. n·~ rluid 
MeasurNitmts in millimett"n.) 
~i~ : Gcnu~ Erlti11osto"'n Rudolphi. 180'I. sem.u Di<-tz ( 1909; 19111 I l'mt-n<I. .\l .:11d 
heirn ( 19-0.) Body lcncth 6.8.12 to 7.6JZ; greates .. -.·idth alway, in uterine reiz-iun, . II 1114 t 
1.18); a-«nl(fe ratio oi brQdth to lcnsth I: 6.1. Cuticle with tramverse rows of c;pint's, <li,JY 
butfoo oi spination differing on clonal and vffltral surfaces of body: ventrally. spination exte111' 
tr.g ~eriorly to half •-ay hn•cen posterior testi$ and posteris extn·mity oi hu<ly. ofkn bt-wnw .: 
Jnlll't' ~.;Ar""ly distrihukd. h.Jt r,n-er C'omplMdy a~11t behin<l anterior te,ti,: don.aliy, co1,:.r d 
to a rqnon antttior to atttabulum. within this rqrion. den,ity ,,f distribution usually decn a-i11~ 
from aotrrior to posterior. Had collar, 0.472 to 0.~.?8 broad. wth a row of · .l7 ~pine,. ' '-'"~' 
I 0.05.! to 0.081) J,in,t. continuow, dorsally but interrupt«! n:·ntrally in 11harynj!'eal I e11-i,J1. a,"' 
arraa~ed in thr ( J • Zl + 7 + (6 + i ) • 7 + (3 + 2) fallhic.m: 5 cr,rner ~vine- <111 each ,i,k 1, ,. ·, 
innermo .. t oral ~111m· dw !thortest ilnd the latt'ral ahoral spine of the corner J1.r .. u1, th1: l»nJ! ,-\ 
Seven analtnnating spi~ on each side; 13 dorsal "Vines ~ith 6 orals !>liJ1.htly ~horkr tha1 
aboral toral: aboral = 1: 1.2 approx. ); median ,pine of wh,_,Je -eries <Jf dur,al ~pin.:, ah, ,ra i 11 
position. Oral sucker, 0.2'4 to 0.2S6 by O.D to 0.232: oral a1,,·rture . 0 ORS tv 0.104 hy O 104 ••, 
0.136. \"mtral sacker. 0.528 to O.til by 0.551 to /1_60".(_ •._..tween a ,ixth tr, an f-iJihth 01 th1: h11, 1·, 
kngtt, from anterior end. about two and a half times as- larJ?e d' oral ,ucker : cuticular ltr.i n1c 
of acetabular orifice thrown into indentations. latter own· r,rorn,unn·d al<,ng the JH1-tc:ri <>r Is ,r,l, ~ 
Jt1<.tmce hrhu't'11 t•·o i.111:ken 0 .Sl-1~ to 0!l~O. Prt·pharynx. 11u-t 1,, /JO-t~ l,,nl! . may 11,,1 !,.._ ,1 ,·1 , .. 
" ·hole mount1, alway• obwrvablt' in \>«tioned nuterial. Pharynx. J.!)ohula1. 0.114 tr. 0 ]<12 b~ 
O l 53 to 0.168, anra,re ratio of its diamrler to tlut uf .. ral ,ucktr. I · I .4. E,ovhJJrn,. hr11.id1" 
m1mediatdy lic·hind pharynx, O.l8 to 11..16 I~. hifurcatinJI. at a 1...-,int ahnut one-ninth ,,i t,,ta 
br,dy lmgth from antrrior extrm,it)· ; inh-,.tinal n,·a rt"aching alm<,st tu 1,. ,,h:ri .. r t:nd <JI l.,~1:, 
• '1•1~.ICt' brtwtttl ,,.-.krior tt-rminatto11, of intntm~ and JJO,tt'ri<>r en<! oi l,ody. 0 152 to 11 _:; 2 
T estt"t> tandem. Mlltlt'what 1J\·al in ,ha~. v.ith t-11t1rt" marem, in li\·inll and \\ di fixed 111;ittri,1 i. 
i.n-~rly border~ in ,,.,orly fi,.,~-d matt.'rial hut irreirular 11< ,r<ln, n,,t cr,n,titntlllK ). ,l,i1,.!; 
antero,~tttior dirnrn-.1on, of lx,tli tt-stt'S ,zrr.&h-r tha11 l,r,·adth. t .. ,th 1,·,1,·, 1 ,nupymc J l" -It: .-. 
in first third ot ~tcrior half of loly, .rnkrit1r tt'!>ti, lyinl{ imrn1·<liatd~ 1,(·himi t'quat, ,r ,, j t,, •J_\ 
anterior ttstis . .tisbtJy 1mall«-r th.in prlitf'rior te~fo . 0.-48 t" 0.:-!<4 l,y 11 22-. t" 0 312. at a di,t«r ··, 
of 1.864 to 2.ISZ from acrtabulum; 1JOStf'r10r tnt1,. fl 5:i2 to 0.u-t t,y 0.22-4 t •, 11.312. ;i• -t ,],-· ,, , 
of O.OJZ to ·o.ti6 from anterior tc·~tis. and .it a <:list.llnce ,,f 2.!'¥, to 2 fA"I ir, ,m. p,,,tn1,,r , 1: >I , ,; 
body. lnterte-sticular •Jlllct· u,11.lll} ont"-tlurd ,,f ln11:1h ,,f antnior t< ,t ,, di-t:m, 1 i•· •TJ' 1• ,..!f•r· , r 
tt"~is to posterior md of hody av1>r<>x1matt-l~ .. nt -th1rd , ,f t •t.;.J l • •I~ i,·1 ,1,!th \lu,c-ular , 1r:- 0. : , 
sa.c. 0.288 to 0.352 by 0 .168 to 0232, !o(Jrnt'v. hot 1,yrii»rrn l~ 111K m rr••111.,,, ;i1,1ni»r t 1·•1 1•"• 
1 of acetabulum •ith its laibl' ,lightly to one !>i<le. u~uall~ ,,r J.--it.,; ntt"fhan -a~•ttal 1, lom ••I 1• •
1 
in living and some sect.ionf'd matf'ri.&J entirt'ly antt'ri<Jr 1,, ;,tn tal,u i•1m: par, 1 rr.,tati, a :•r• • • • 
Ovary. 025 tQ OZii by 0.288 to 0.3~. ~1mcr,,1~l. m,--,h.;n i u~t II fr,,m • t~ -<ly ... ,i uat, r , · 1 
ruam(.tt'T of about 0.04 of body lc.11$!1h. raoo .,f i1, •iu1 •·•· : 1• ,,., i:th ,,1 • rdl -mi..c·:- j•!• 1 1.x 
a r.r. cirru, sac about 1: l . 1.5 : 1 aM I l rf'sv-ctn ~J~ -·;,a• ,,_i,-~ :r,,rn ,..,.,-t;tl,ulum 11} " ,ii ,: :m•. • 
,:,i .-.L-Art one-fifth of total body lttigth. fJictann· ,.f ,.,,.~- i· •'TI ;,m• r 1 , :- • • - ·i< ;m<I ;,,-,.. i 1,n' · .. , 1 
<1216 <• ~t.25-fj , and lAO to 1672. Vitt-llinc: ..:1.md, r·· , ,-r tc >. •,-i ~:: I! • •·•!ua•• r ,i ,, • : ti , ,'111 1 
Common gemtal pore, 111e, han or slightly to rig-ht of tm·dian line! immediatelr benea~1 esop~ 
h,iurcati<,n, at a di!>tance of 0.11~ to OJI~ from · Vl'lltral sucker. 1-,p~, yellow11h, ovotd, operculate 
en<l ,lightly narrowed; naturally lai<i eggs ( ~ample of 50) mrasurmg 0.104 (0.097 to 0.115) by 
0.Ot,<J < 0.067 tu 0.072) . 
·There have been conflicting ... tatc-nwnb in the literature concerning the cuticular 
spi11at11111 of echinostomes. 11 ilario and \\'harton ( 1917) wrote of ~Npo,y~hiMtn 
ilocanum as follow:;: ''the .,pine., are ,h·n·lopt'<l ancl loi.t very early m the hfe of 
.,rn 11e worms or some mav fail entirely to dt•vc-lop spines at any time." Beaver 
( 1 <l37 , "hserved the pres;nce oi spinatinn in /~. r,"t•nlutNffl "on thl' ventral side of 
tlw l,111h i11 all individuals, hut tlw lar~er ... pecim<'n~. 10 mm in length or more, may 
l,e "ttli;)Ul dorsal cuti-cular spine!'.." 
t 11tin1lar spi11ati1111 uf the adult t•l·hi1111 ... t,,nw may wc·II ht· 11f ta"nnomic im~r-
tath «·: IH1\\eYer, ib relial,ilitv nia~· 1,t· ,te-.tr11y·t•cl 1,y po!'lt•mortem changes which 
tah plan· in long cka(I hu:-.t~ a11d ch-la~ in~ propt·r fixation of living worms after 
n •c.,,. 1 n F \\' . l'ric<' 1 ) 1):\1.) an«I lh·an·r 1 )<l,\i) call attt·ntion to thrse factors 
a11cl tl1<'tr t'tt<·ct ntl :-.pi11atio11. 
Tiu- auth"r in this stU<h recmered 23 <l<'ad y ntmg flukes from a pigeon dead for 
.tlH,ul 1,.3 hour ... ; 1-t of th~,<' tlttke:- had 1111ly small patches of cuticle intact; the 
rc·main111J.! 11 had complt·lt'I~ lo:-.t all cutide amt spines. This experience furt~er 
rnq,1 1a ... i1.t·, th<' nlt'ticulou-. care that nm:-.t l,e t:xercised in recovery and preparation 
oi ,1wci111e1i-. if the spination charact<-r i:-. to lie a reliable one. 
llilari,1 ancl \\'harto11 ( 1917) and Sandgronml and Bonne ( 1940) point out that 
l·ollar ,p111t·:- are al-.o lo:-t under the conditio11s mentioned above. 
It may ht· cundnclecl then that while cuticnlar spination may well he of a taxo-
nomic importance in echinostomes, its use in the past has been unreliable because 
i11,11fiici1·11t attt'11ti1111 ha, 1,een paicl tu fact(lrs whid1 ma~ intt-riere with the state of 
pre~ervation of the cuticle. Beaver furthe·r emphasized the need for a thorough 
im 1·,til,!alinn 11f tlw n1tin1lar spina1io11 and adcll'd: "For just a!) it cannot he said 
1lta1 /· , , ,·,,/1 1 !11111 i, t'itlier "ith Pr without dorsal cnticnlar spines without reserva-
11, ,:,. ti,, ,a11w prc,1,ahl) hold:- lrttt' for nther species." · 
\,·n1rat1· 111ea:-nrcment.. arc c:-;.creclingly difficult to make because collar spines 
may 111· in 11liliq11e plane-,: thrrdure. only large differences in size an: likely to be 
(Ii ta,, ,111 ,111ic imp()rtance. 
Tl,c rela1in· l<x.ati(l11-; ni the indi,·idual spines·of the angle group are easily dis-
t11nnl d11r111~ tlte ha11dli11g 11f :-peci11w11-. in histological processes. Thus, frequently 
the tir,t lateral spine of the unalternati11g !)eries comes to occupy a position nearer 
1,, r·,1: ··, t· angl<· -.pint·-. gi\·i11g lite appearance \lf "six'' angle "pines; further the 
i111wrn1 .. -.t oi tilt' anglt- ,p111t·, 111,1_, 1 ►cru1•: an ali(Jral position. while normally it is 
l11t':t lt·rl 11rall: 
IJ11ri11g the pre:-.ent stud: a -;penal watch ,, a:, kept for differences that might 
, ,rcur 111 tla 11u111lit'r , ,i r, ,llar :-.pita·, pn·-.1 ·m i11 tl,e cercaria a11d in the adult. A 
t, ,t;il r,1 2;- Ii, 1111-· adult:-- and _:;o li,·ing cnrariae were examined. i·n all cases the 
1111" 111·1 ,,i ,1,u'1(, ,,:1-.. c,111:--t.t111 at 37. i11 l,otlt aclult'ancl cercaria. the 011h variation:, 
\\ ,·:, ,tight ;l'il-t't·n nu·-, 111 p11-.1t i11 11 dut· t11 111a11q ,ulat ion. These ol>servati~n::- upport 
,. •I \ 1!...i,·, 1 JIJJ.?J ~1·1wral r1111te11t11,11 that "there e,i:-.t-. a specific rest'mhlance he-
I i1111-.t1111H' n·n.tn;w ;111,l tl1t·ir adult-. \\ ith rl'gard" IP the numher of spines 
: , ·,,! 1 ,,IL1r." and d1 ,,1_!_'.r1·1· "1tlt tlil' , •11· \\ s uf "' •lllt \\'urk1·r-. who helien: 
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Echinostoma rodriguesi Hsu,Lie & Basch,1968 
36 days old from chicks. Body 3,874 to 6,800 
long, 545 to 1,291 wide; with scales extending 
from collar to posterior end of body on lateral 
and ventral surfaces, to miclacetabular level on 
dorsal s~uface. Acetabulum in anterior fourth of 
body, 408 to 840 long hy 432 to 720 wide. Collar 
distinct, 315 to 832 wide. Collar spines usually 3i , 
60 to 96 long; three oral, two aboral corner spine:.. 
on each ventral lappet; si\ lateral spine~ in straight 
row on each side; l.'5 dor~al spines 60 to 81 l!lng, 
in two alternating rows, 8 oral. 7 ahoral. Latno-
aboral spine of corner group largest, HO to 96 long; 
,entro-aboral and latcro-oral spim·~ m11ally small-
1est, 60 to 81 long; lateral spine~ 72 to 93 long, 
ventral three usually ~lightly larger than othl'rs and 
may be same size as lakro-aboral spine of corner 
group in young ~pecimem ( 8 day, olcl ). Of 40 
specimens 8 and 10 day, old, 3.'5 had 37 ~pine~ ; 
three hacl 38 spines with the additional ,me in the 
dorsal series; two had 41 spines, with a<-ccssory 
ones located in the corner :series in otH' specimen 
and in the dorsal series in anothrr. 
Oral sucker s11hterminal, 144 to 27G long by 
132 to 240 wide; pr<'pharynx to 9(i long; pharym 
105 to 252 long by l02 to 204 \\ idc. Esophagu~ 
240 to 480 long, bifmcating just anterior to 
acetahulum. Ceca L':\lending almo:..t to posterior 
end. Genital pore immecliatcl) pre,1<·etab11lar. 
Testes two, tandem, intercrcal, ,mooth, O\al, i11 
posterior half of body. Anterior testis 20-t to 4-14 
long, 180 to ,384 ~ ide; posterior te,tb 249 to .588 
long by 168 to 384 wide. Cirrus ~al' dor,a l to 
acetab11lum, containing ~cminal , ·c·side, par, pros-
tatica, and 1111spined eirr11,. < h ary round tn o, ,ii. 
168 to 3()0 long hy 144 t" 1 11 \\ ide, equatorial. 
\1ehlis' gland complex 11111, ,. · l 1,1te]y posterior to 
o\'ary. Ovicapt and o, iduct lined \\'ith cilia; 
Laurer's canal opening to durs.il surface. Svmi11al 
receptacle uterine, separated from ont) pe by mu.,-
cular valve. Uterus intncveal, prt'tf'~tkuhr, 2 to 
9 coils containing 9 to l.'50 q.(g~. Vitellaria iu 
lateral fields from posterior ll'\'1·1 of al't'tabulu1n 
to posterior end of body, po:..sibly coale,cing , l'll-
trally, posterior to tr,tcs. E:\cretory bladder t11h11-
lar, extending from tc11ninal t''l.<.:rdor~· pore to po,-
terior testes. 
\leasurcments of mat,-1rv ,,·orm, trom , ario11, 
e:\perimcntal hosts: ten 10-cl.t) -old ,, onns tmm 
pigeon, 4,30.5 lo .5,281 1011g, 861 to 1,2:3-1 \\'idv, 
100 egg~ in utcm, ; from mo11~L', 2.h70 to -1Ji7K 
long, 487 to ~)18 \Yide , up to .50 t•gg~ in 11h rm : 
from h,1 m~ter, 4,7:3.'5 to .'5 ,(i.25 long, 746 to ~)47 
\\ idt· , morL' than 100 C'l.(l,!S i11 uterm. T1•n 2·1-clay-
old worm~ from pigeon 6 ,74-1 lo 7.2(il long. 1,1-18 
to 1,262 \\'ide : lrom moust', .',,J]() to 5,884 long, 
1,00.'5 to 1,:32() ,ddt•; fro111 ham:..ter (i , li] tu (i.7l(i 
long, 1,177 to 1,:3 14 wide. 
\ -at11ral lm,t: l'11knm\'11. 
Experimental hosts: Chkb, pigeons , hnm,ter,. 
mil'L'. 
Locatio n i11 ho~t : Chick,-reclum; pigeom, mil'l' , 
ham,tn~-il,·um. 
l-ir.,t i11/nml'diat,· /u11·/ : l'hl]WI riralis ( \latn11 
,t l/(l H,11 kl It ( Ii tlllJ'.d 
\. 
Second intermediate host: Hiomplwlaria glaJ.£1a 
l Say) (experimental) ; Physa rivalL1· ( !\1aton and 
Raekt'tt) (natural). 
Locality: Belo Horizonte. State of \linas Gt•rab, 
Brazil. 
Type specimeri: USN\1 Helm. Coll. '.\lo. 7093.'5. 
DISCUSSION 
To our knowledge, this is the first life hi,;-
tor~· to be adequately cloc:umcntcd for ,111 
echinostome parasitizing the snail Physa rit:rilis . 
From tliat ~nail. Lutz ( HJ2-l I n'ported lan·,tl 
stages ot E. rl'wlut,1111 , E. l'l'ralicum. and F 
11q1hrrwystis, all with :37 collar spi1ws. He• al~n 
disC"ussecl adults of L micro,chis and E. 11e-
glect11111 which han' :37 collar spines, but hi !> 
specic-s \\'f' IT so incomplett-1~ cll'sc:rihed that 
their cmnparis011 \\'ith t . rodrigrwsi i~ pre -
cluded. BeaH·r ( FJ:37) regarded E. c, r,1/ir 11111 
E. ncphrocysfis. E. 111icrorchis. and E. 11c,.:.,l,·<· -
1"111 as doubtful specie~. 
l incler lahorator~· <'m1clitions, exposure ol 
incli,·id11al I' . rim/is to three miracidia for 1 h1 
l<'d to a 70 to 100~',- infection rate. wht>1-ca, 
attempts to infect laborator~·- raiwcl /3. glalnatu 
and /3. slrami,wa { Dunker) ,,·ith up to 10() 
miraciclia lailvcL This C'\'icl<'nce of host ~pc·c-
ificily i,; lacking in E. para<'11sei Li(' and 
Basch. which apparently is able to clcn·lop 111 
both B. glal,rata and P . riralis ( Lie ancl Ba..,ch 
1967h ). 
D eH· lopme11t of the sporocyst in the heart 
c,1\'ity is fo1111d also in the following ~JW-
cics: Ed1inosto111a li11doe11sc Sandgrmmcl ,,ml 
Brn1111 · as clt'scribecl by Lie ( l!:.lfi-l ), E. (ilu/11 , 
l.i e a11cl l ' mathen , L f)(lr/Josai Lie and 
Hasch, Ecl1i11oparyphi11111 rccflrcat11m Hasi11 
Echi11opori111hi11m flc.rn111 :\'ajaria11, lly]lo 
clera<'fllll cli11gcri Lie, a11cl usuall~ Echi110.\/011l1, 
11m<u•11sl'i Li<' and Basch. De\'t>lopment ol tlu 
..,pornc, st at the site of miraciclial pP1wtrati u1 
is charaderistic of Fchi11os/om<1 rl'ro/11/1111 , 
FroC'lich a~ reported h, Zis('hk<' t HJ(-;() 
/sih1111opl1cm1 spic11/r1tor Dujarclin ,1s descrihl', 
II\ Drnq.!l '~ l I ~Hi:3 1. ,lllcl Paryplws/011111111 .\1 
grr-ga/11111 Dietl . .is cl<",crihed Ii~ Li(' ,111d Ba~l'I 
1 I lJ!i"j' a 1. Sporn('~ sts ol E. nu!lit(Jtlllf/11! L Pipi': 
develop i11 tis-;ne!'> of the lrnccal mas, 1 Lie 
} q(i:3 1. 
Thf' exact 11111nber of redial generations i1 
the parasitizL·cl mollmk could not he Pstali 
lishcd cl111 · to th<' moq\hoJogical !,imilarit~ IH 
hn•(•11 r('diae of clifff'n•nt generations. Th, 








Ech1nostom@ stenon Dollfus, 1950 
> 
Host: Anastomus lamelligerus Temminck, 1823 
Loe.: Belgian Congo 
See publication for description. 
Ech1nostomat 1dae 
u~ o 
Echinosto;ng sudanense Odhner, 191X 
Ech1nosto mat idae 
F.eo!NI 
/flO 
Ech1noi::;to mat idae 
,/,(,,, 
Echinostoll11! volvulus Odhner, 1911 

